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ABSTRACT OF THE DISSERTATION
CARMEN DE BURGOS: LA EDUCACION DE LA MUJER Y
LA LITERATURA DE VIAJES COMO GENERO NARRATIVO
by
Esther A. Daganzo-Cantens
Florida Intemacional University, 2006
Miami, Florida
Professor Joan Torres-Pou, Major Professor
This study analyzes Carmen de Burgos’ European travel literature, and focuses on
two themes: education and travel literature as a literary genre. An examination o f her
travel literature reveals two essential elements related to her view o f education. The first
is the influence that the European educational system had on her way of thinking,
particularly with respect to the idea of tolerance, the practice of hygiene, and the
important role of nature in education. The second is the development o f her view o f
education as the foundation for the emancipation of women in Spain. Carmen de Burgos
espoused the view that the reform o f the Spanish educational system was the primary and
foundational goal to further social, political and economic progress of women in Spain at
the end of the 19th and beginning of the 20th Century.
In the second part of this dissertation I support the theory that her travel literature
was her main source to convey to Spanish women the need for social change. I do this by
analyzing four properties that are considered characteristic o f women’s travel literature:
(1) the woman as a hero, (2) scientific authority o f women, (3) feminine style, and (4)
feminine content. I argue that Carmen de Burgos’s travel literature uses these properties

to facilitate her access to women audiences and to assure that this audience regarded her
as an authoritative voice.
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PRELIMINARES
Los cambios producidos en el mundo a finales del XIX y principios del XX
suponen una revolueion en la manera de pensar del individuo. Los avances tecnologicos,
las ciencias, la educacion, el cambio en la vision del mundo religioso y la nueva
valoracion de la mujer como componente integrante activo dentro de la sociedad,
suponen un cuestionamiento de los valores de la sociedad que comienza a crearse. Europa
es la cuna del pensamiento y la portadora de estas tendencias culturales. Espana no es
ajena a esos cambios y, muy incipientemente, quiere participar en la evolution que
impone el nuevo siglo. Mujeres como Concepcion Arenal, Sofia Casanova y Margarita
Nelken se cuestionan el papel de la mujer en la sociedad y reivindican los derechos del
sexo femenino para que tenga una partitipacion activa en la vida social, politica y
cultural del pais. Carmen de Burgos y otras intelectuales como Emilia Pardo Bazan,
Maria Lejarraga o Sofia Casanova realizan viajes al extranjero para impregnarse de los
nuevos movimientos sociales y culturales que se estan desarrollando en Europa. Mediante
la escritura de viajes, se desarrolla la vision europea sobre temas fundamentales como la
education, el feminismo, la religion, las artes y la cultura.
En este estudio me propongo analizar la repercusibn que las tendencias europeas
con respecto al tema de la mujer y de la educacion tuvieron en los libros de viajes de
Carmen de Burgos. El enfoque que tiene este estudio es multiple. Por un lado, estudia la
influencia que los sistemas educativos europeos tuvieron en la manera de pensar de
Carmen de Burgos en cuanto al tema de la educacion. A su vez, me propongo analizar la
influencia que dejo en la autora temas educativos tan importantes como la higiene, el
papel de la naturaleza en la educacion y, muy especialmente, la idea de la tolerancia.
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Estos preceptos suponian la maxima renovation de los sistemas europeos en el campo de
la education como el Krausismo o las teorias de Froebel. Al mismo tiempo, presento el
valor de la literatura de viajes como vehiculo de transmisidn del pensamiento europeo y
demuestro la importancia que este tipo de literatura, apenas estudiado por la critica
hispdnica,1 tiene para comprender la situation social y cultural del siglo XX,
Por otro lado, este estudio pretende fomentar el conocimiento de la obra de
Carmen de Burgos, intelectual pionera de los movimientos en defensa de los derechos de
la mujer y de la mejora del sistema educativo del primer tercio del siglo XX.2 Es
importante un estudio de la obra de Carmen de Burgos puesto que esta fue silenciada
durante el sistema ffanquista debido a su adhesion al movimiento republicano.3 En las
ultimas decadas se ha comenzado a estudiar la relevancia de su obra como defensora del
feminismo en Espana. Carmen de Burgos escribio nueve novelas largas, textos de

1 La critica francesa, inglesa e italiana ha estudiado extensamente la literatura de viajes
tanto de hombres como de mujeres.
2 Carmen de Burgos nacio en Almeria el 10 de diciembre de 1867 dentro del seno de una
familia acomodada. Divorciada y con una hija, en 1901 decide trasladarse a Madrid y
cursar estudios de maestra superior. A partir de ahi comienza a colaborar en periodicos de
la epoca. En 1908 conoce a Ramon Gomez de la Serna con quien mantiene una relation
amorosa durante muchos anos y quien la influyo no solo en su vida, sino en su obra.
Escribio un sin fin de novelas y libros de todo tipo y participo activamente como
redactora en numerosos periodicos de la epoca. Defensora de los derechos de la mujer, de
la educacion, del divorcio, de la causa judia, entre otras, dedieo gran parte de sus energias
a luchar por sus ideales. Al final de su vida, se dedieo de forma mas activa a la politica,
luchando por el socialismo republicano. El 9 de octubre d e l932 en un mitin que organize
el Circulo Radical Socialista sobre la Politica escolar, le dio un ataque repentino y murio
pronuneiando las siguientes palabras: “Muero contenta, porque muero republicana. jViva
la republica! Les ruego a Vdes. que sigan conmigo jViva la republica!” (El Heraldo de
Madrid 10 de octubre de 1932).
3Tambien por trabajar generos dentro de la narrativa que eran parte de la cultura de
masas.
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preocupacidn feminista y social, manuales de uso practice para la mujer, biografias y un
sinfin de euentos, ademds de participar activamente como periodista en los periodicos
mas importantes de la dpoca y de ser la primera corresponsal de guerra de Espafla.
Las obras que se van a estudiar en este trabajo Por Europa (1906), Cartas sin
destinatario (1912), Peregrinaciones (1916) y Mis viajes por Europa (1917), representan
el conjunto de viajes que la autora hace por Europa. En dichas obras, pretende mostrar su
vision particular de lo que ella percibe en los paises a donde viaja: “Cuando el alma sirve
de lente, se reflejan muchos de nuestros pensamientos, de nuestras ideas y de nuestros
peijuicios sobre el fondo de los cuadros contemplados” {Por Europa 31-32).
A1 mismo tiempo, puesto que no abundan los estudios criticos sobre la literatura
de viajes, considero que es totalmente necesario llevar a cabo un estudio como el que
propongo pues ampliara la vision global de la influeneia que la literatura europea ha
tenido en Espana en temas tan importantes como el feminismo y la educacion. Asimismo,
mi trabajo se propone subrayar la calidad literaria y documental de la poco conocida
literatura femenina de viajes.
ESTRUCTURA
El trabajo esta dividido en dos secciones independientes. La primera seccion
versa sobre el analisis de las innovaciones en la educacion segun la experiencia de
Carmen de Burgos en Europa. Esta seccion esta dividida en cuatro capitulos
fundamentales. En primer lugar, tiene un capitulo introductorio situa las diferentes
corrientes educativas del momento y presenta el panorama de la educacion en Espana.
Siempre centrandome en las propuestas educativas, analizo en cada uno de los siguientes
capitulos los acercamientos al tema de la educacion que Carmen de Burgos presenta por
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medio de tres contextos sociogeogrdficos; Francia e Italia, Belgica, Holanda y
Luxemburgo, y Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, Inglaterra, Portugal.
La segunda seccion de este trabajo esta dividida en cinco capitulos. En el primer
capitulo se analiza la definicion de lo que se entiende por literatura de viajes y sus
diferencias con g&ieros similares, las particularidades de este tipo de produccion y las
caracteristicas especificas de este genero cuando esta escrito por mujeres, A su vez, se
comenta la importancia que la literatura de viajes ha tenido a traves de los siglos y como
esta forma de literatura escrita por mujeres es relevante para comprender un periodo
historico. Desde la perspectiva de los estudios sobre la mujer, se analizan las distintas
tendencias criticas de aproximacion a este tipo de literatura. Se presenta la critica
feminista propuesta por Sara Mills que establece la autoridad del sujeto femenino, la
teoria de la resitencia de Foucault por la cual este tipo de narrativa establece un poder de
resistencia que entra en conflicto con el poder tradicional establecido y la teoria sostenida
por Mary Louise Pratt que expone la necesidad de un espacio privado personal para la
mujer donde pueda realizarse. Por ultimo, se analiza la repercusion que tiene el lector en
este tipo de producciones ya que se pone de manifiesto la influencia que esta autora
querfa proyectar a sus lectores y como pretendia moldear la opinion de estos.
El segundo capitulo, explora la position de la narradora como “heroe.” Esta
caracteristica, considerada tipica del discurso masculino de viajes tradicional, presenta a
de la mujer viajera como una mujer superior y modelo a seguir por otras mujeres. Asi,
esta mujer superior impone una autoridad discursiva al unir las formas del discurso
masculino tradicional con el femenino, para influenciar al lector sobre la necesidad de
proporcionar a la mujer una educacion adecuada.
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El tercer capitulo analiza la autoridad narrativa que Carmen de Burgos presenta en
sus libros de viajes en cuanto a la adopcidn de algunas caracterfsticas propias del discurso
masculino como la vision de historiador o critico de la sociedad. La autora ime las
particularidades de este discurso masculino con las propias del discurso femenino como
la simpatia hacia el oprimido y los problemas relacionados directamente con las mujeres.
Con esta union realza el proceso dialectico de empatia de la autora con el lector
reafirmando la necesidad de reforma social para las personas marginadas y, muy
especialmente para la mujer.
En el cuarto capitulo se analiza las caracteristicas que el discurso tradicional
masculino ha conferido a las mujeres respecto a su subordinacion intelectual, cultural y
social. Mediante una aproximacion a los temas considerados “tipicos” de mujeres, como
la alimentacion, la higiene, el hogar, la vestimenta o las profesiones propias de mujeres,
Carmen de Burgos establece un vinculo de union con sus lectoras. Este vinculo refuerza
su discurso y le otorga un poder de divulgacion, no solo de los temas relativos a la mujer
como “angel del hogar,” sino en temas reivindicativos de los derechos basicos de las
mujeres.
El quinto capitulo trata de las peculiar! dades estilisticas de este genero literario
cuando es escrito por mujeres y de los temas que estas escogen para reivindicar la
necesidad de evolucionar el papel de la mujer en la sociedad.
Finalmente, la conclusion establece que la literatura de viajes de Carmen de
Burgos no se desvia de las caracteristicas tipicas de la narrativa de viajes de mujeres y
que, ademas, muestra como el uso de esas estrategias faciiita el acceso de la mujer a
audiencias femeninas, asegurando que esta audiencia lee sus eseritos asumiendo tras de
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ellos una voz autoritativa. Una vez, establecido el poder de produccion de su discurso,
Carmen de Burgos propone a su audiencia el objetivo primordial de sus libros:
concienciar a las mujeres de la necesidad de reformar la instruccion femenina, para
posteriormente, reivindicar los derechos civiles de las mujeres.
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PARTE I
LA EDUCACION EN LOS LIBROS DE VIAJES DE CARMEN DE BURGOS, UN
PASO HACIA EL FEMINISMO.
CAPITULO I
INTRODUCCION
Para Carmen de Burgos viajar supoma no solo una pasidn, sino un ansia de
adquirir experiencias y viveneias de otros paises. La literatura de viajes era, a finales del
siglo XIX y principios del XX, una practica comun entre los escritores de ambos sexos.
Al igual que de Burgos, algunas escritoras vieron en este tipo de literatura una forma de
desarrollar su imagination y de expresar sus ideas sobre las sociedades de los paises que
visitaban. Mujeres de la talla de Emilia Serrano Garcia, la Baronesa de Wilson, Maria
Lejarraga,4 Emilia Pardo Bazan o Sofia Casanova encuentran en este tipo de narraciones
una manera de expresar inquietudes afines. Todas ellas ven la necesidad de mejorar las
condiciones de la mujer espanola y buscan, en otros paises, modelos que se ajusten al
deseo reformista, Mediante el estudio de las costumbres de los pueblos que ellas
consideran avanzados, intentan adoptar las mejoras conseguidas en estos paises y tratan
de implementarlas en Espana; o al menos, intentan concienciar al pueblo espanol de la
necesidad de reformar al pais en lo relativo a los derechos de la mujer. En este sentido,
Carmen de Burgos se esfiierza por analizar algunas ciudades europeas bajo una
perspectiva femenina y feminista.

4 Maria Lejarraga viaja a Europa en las mismas fechas que lo hace Carmen de Burgos en
su primer viaje. Ambas autoras comparten una vida profesional muy parecida. Las dos
son maestras de la Escuela Normal. Aunque las separa la libertad que goza Carmen de
Burgos y su independencia. Lejarraga siempre viajo con su marido y era este el que
firmaba los escritos de su mujer.
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Para ella, el viaje era algo mas que un analisis de otro pais, era una expresion de
vida. Carmen de Burgos explica: “Si yo ftiera rica no tendria casa. Una maleta grande, y
viajar siempre, deteniendome en donde me agradase, huyendo de lo molesto” (Utrera 14).
A su vez, el viaje pretendia ser, para de Burgos, una forma de reflexionar sobre los
problemas que tenia Espana. En particular, sobre los relacionados con la deficiencia de la
educacion de la mujer espanola. Por ello, pensaba que el incremento de la participation
de la mujer en la educacion era lo que le iba a proporcionar una mayor igualdad ante los
hombres. Esta igualdad partla de lo educativo y pretendia repercutir en lo social y
politico. De hecho, las primeras manifestaciones feministas surgieron por parte de los
intelectuales, de ambos sexos, para pedir una mayor integracion de la mujer en las
instituciones educativas y para ampliar su instruction a campos mas cientlficos e
intelectuales. Un ejemplo de esto lo encontramos en la obra de Fray Benito Jeronimo
Feijoo y Montenegro (1676-1764) y Josefa Amar y Borbon (1749-1833).5
Para entender el proceso de integracion de la mujer a los estamentos sociales,
politicos y culturales de Espana, es preciso revisar las condiciones en las que estas se
encontraban a finales del siglo XIX. La condition esencial que necesita cualquier mujer
5 Fray Benito Jeronimo Feijoo y Montenegro nacio en 1676 en Orense. Fue maestro
general de la orden Benedictina, catedratico de Oviedo y miembro del Consejo de
Castilla. Entre sus obras mas importantes destaca Teatro Critico Universal de 1726 a
1749 en la que dedica el discurso numero dieciseis a la Defensa de las mujeres. Tambien
publica Ilustracion apologetica en 1725, Cartas Eruditas en 1742-60. Se le considera el
padre defensor de los derechos de la mujer y su obra supuso el eje de partida de los
primeros movimientos a favor de la igualdad de las mujeres en Espana. Josefa Amar y
Borbon nacio en 1749 en Zaragoza. Fue socia de merito de la Real Sociedad Aragonesa
de los Amigos del Pais. En sus obras resaltaba el papel de la mujer en la sociedad y
defendia su igualdad de talentos ante el hombre. En 1833 murio en Zaragoza. Entre sus
obras mas destacadas esta su Discurso en defensa del talento de las mugeres de 1786,
Oracion gratulatoria... a la junta de Senoras de 1787 y Discurso sohre la educacion
fisica y moral de las mugeres de 1790.
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para tener un espfritu critico que la lleve a darse cuenta de la necesidad de una
intervencion mayor y mas igualitaria en la sociedad es el grade de participacidn que dsta
tiene en las instituciones educativas. En Espafia, en esa epoca, esa participacidn era
considerablemente menor que en muchos paises europeos. Para poder comprender y
explicar este retraso en la participation de la mujer espaflola en la educacion, hay que
tener en cuenta una serie de hechos, tanto historicos, culturales como sociales. En primer
lugar, hay que resaltar que el papel de la mujer en la vida social y cultural en Espana
estaba unicamente orientado hacia la familia, nucleo central de la organization social.
Las primeras manifestaciones encaminadas a cambiar el discurso masculino de
integracion educativa de la mujer se produjeron a mediados del siglo XIX. Escritoras
como Pilar Sinues de Marco y Faustina Saez de Melgar comenzaron a poner en tela de
juieio el discurso tradicional del papel exclusivo de la mujer como “angel del hogar” y
comenzaron a proponer la posibilidad de cambiar esta concepcidn y permitir a las
mujeres el aprendizaje y la educacion.
Sin dejar de lado las tres funciones tradicionales de la mujer: madre, hija y esposa,
ambas escritoras intentan expandir el ambito de la madre a la educadora de la hija. De
esta forma, segun Alda Blanco, la mujer comienza a formar parte de la esfera publica al
incorporarse al sistema educative gracias a su mision educadora del hijo y por extension,
paulatinamente, se va convirtiendo en educadora del discurso escrito o de la palabra
escrita (22). Esta nueva propuesta de ama de casa que necesita educacion por ser ella la
que debe trasmitirla a sus hijos, irrumpe en el discurso masculino proponiendo un nuevo
modelo de mujer que se seguira utilizando a principios del siglo XX, y al que Carmen de
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Burgos se referira en sus textos mediante la constants valoracidn del papel educativo de
la mujer en la sociedad espaflola.6
El hecho de que algunas mujeres comenzaran a manifestarse en pro de una mejora
en las condiciones sociales, laborales y, en general, culturales, de su genero, no implica
que en Espana la mujer gozara de una condition especial, su situation era precaria en
relation con otros paises. No obstante, es a partir de principios del siglo XX donde se
comenzo, por primera vez en el pais, a cuestionarse el problema de la m ujer de una forma
mas organizada. Los debates en cuanto a la participacion activa de la mitad del genero
humano en la sociedad eran comunes y supoman uno de los temas mas problematicos de
la epoca. Organizaciones como la masoneria, a modo de ejemplo, consideraban que la
mujer debia tener mas participacion en la vida social y que, para m ejorar la familia, la
educacion de la mujer era fundamental. Consideraban que la instruction, m ejoraria su
capacidad para ser una buena companera para su marido y que podria educar a sus hijos
bajo un lema de progreso y libertad, que era la base del sistema krausista. Asimismo,
habia masones que defendian la participacion y la igualdad de la m ujer en todos los
aspectos de la vida, ya fuera en lo politico como en lo laboral.
A pesar de los movimientos de em ancipation de la mujer, no hay que olvidar que
a finales del siglo XIX y las primeras decadas del XX en Espana, no existio una
conciencia colectiva propiamente emancipadora de la mujer. Se pretendia que la mujer se
educara, pero no se tuvo, en ningun momento, la idea de una m ujer liberada en los

6 Para mayor inform ation refierase al libro de Iris Zavala. Breve historia feministci de la
literatura espanola en lengua castellana. Volumen V. La literatura escrita por mujer (Del
siglo XIX a la actualidad). Anthropos: Barcelona, 1998. Pagina 9-38.
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t&minos actuales. La gran mayoria de la sociedad flnisecular pensaba que la posicion de
la mujer era la de agradar y servir al esposo de una forma sumisa.7 Del mismo modo,
literatos como Vicente Blasco Ibanez luchaban por una mujer librepensadora pero no una
mujer completamente emancipada e integrada plenamente en el mundo laboral, politico y
cultural (Alvarez 307). Carmen de Bragos, a principios de siglo, pensaba que la
educacion de la mujer debia ser el instrumento basico para una buena madre y esposa.8
Una vez conseguida la instruction de la esposa, se conseguiria mayor progreso en la
sociedad. Para de Burgos, a principios de siglo, el fin principal de la mujer era:
Educar e instruir a las que mas tarde han de llenar en el hogar domestico
las importantes misiones de esposa y madre, siendo por las que ejercen
mayor influencia en la sociedad, porque ellas son las que educan al tiemo
corazon de sus hijos las que influyen con su ejemplo y sus consejos en las
decisiones de su esposo, por lo que podemos decir que la mujer, desde su
modesto hogar, es la que decide la suerte de las naciones. (Starcevic 42)

7 Incluso en los discursos de entrada a las ffatemidades masonicas femeninas que
examina Pedro Alvarez Lazaro las mismas mujeres “muestran una dependencia
determinante del varon” (308). Este es el caso de Candida Baltar Bravo que dice: “he
vencido a los secuaces del oscurantismo gracias a la honradez, fortaleza e hidalguia del
que hoy es mi esposo ante la ley, y mucho ante mi conciencia” (11); o mas radical aim las
palabras de Mercedes Vargas Chambo, que dicen: “la educacion de la mujer ha de estar
basada en las mas sana moral: todos los conocimientos que haya de adquirir han de ir
encaminados a hacerla fiel esposa y una buena madre. A nuestro modo de ver, no es lo
mas conveniente dedicarla a ciertas carreras cientificas que para nada necesita” (En Arco
106).
8 La vision de Carmen de Burgos en cuanto a la educacion de la mujer sufre unas
modificaciones considerables, pasa de una posicion mas conservadora y acorde con la
mentalidad tradicional, a una posicion mas liberal al final de sus dias, abogando por la
em ancipation total de la mujer y la lucha por sus derechos.
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La situacion en el campo de la educacion de la mujer mejora considerablemente
en el siglo XX y, un ejempio de ello es que en 1909 se inauguro una escuela Superior de
Magisterio que era totalmente mixta.9 Asi pues, uno de los primeros organismos
educativos que se crearon basados en la tolerancia y la coeducacion fue el Instituto
Intemacional fundado por el matrimonio G ulik.10 A pesar de estos primeros intentos
aislados, el primer acercamiento organizado y consciente que pretendia modificar la
vision de la mujer en cuanto a su educacion, fue el Ideal de Julian Sanz del Rio. El ideal
estaba basado en la filosofia krausista cuyo postulado fundamental era la tolerancia y de
esta partian los demas postulados. En el ideal se explicaba que el hombre debia cultivar
su espiritu por medio de la com bination racional y equilibrada de la ciencia y el arte y
que la mujer debia ser rescatada por el hombre de la degradation a la que se veia
reducida. El Ideal queria:

9 A pesar de los avances en la participacion de la mujer en la educacion y el incremento
de los movimientos feministas, la participacion real de la mujer en la vida social y
cultural de Espana en el siglo XX siguio siendo minima en comparacion con otros paises
europeos.
10 William Gulik y Alice Gordon Gulik fundaron en su casa de Santander en 1871 un
intemado intemacional para chicas jovenes. Este intemado se inscribio en la
Commonwealth e instm ia a chicas siguiendo el modelo americano (Sanchez 1). Mas
tarde, esta asociacion se convirtio en el Instituto Intemacional con sede en San Sebastian
donde permanecio hasta la guerra entre Espana y Los Estados Unidos en 1898, cuando se
traslado a Bayona. En 1903 regreso a Espana y se convirtio en el Instituto Intemacional
de Madrid. El programa de ensenanza que ofrecia estaba basado en la absoluta tolerancia.
De este modo, se aceptaban y convivian en perfecta armom'a ninas de cualquier
orientation religiosa. Esta institution preparaba a las jovenes para el examen de acceso a
la Escuela Normal de Maestras y al Conservatorio de Musica. Entre la plantilla de
profesores del Instituto, destacaban Ramon Menendez Pidal, Juan Ramon Jimenez. Jose
Ortega y Gasset, Rafael Altamirano y, desde 1914, Maria de Maeztu.
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restablecer el santo dereeho de la mujer al lado del vardn, para mejorar su
edueacidn hacidndola mds real, mds elevada, mds comprensiva, para
despertar en todos el reconocimiento de la dignidad de la mujer y cultivar
en esta todos los sentimientos sociales, y sus facultades intelectuales en
relation proporcionada a su caracter y destino. (106)
Esta ansia de elevar el nivel de educacion de la mujer se canalizo mediante tres
in stitu tio n s creadas por Fernando de Castro. En primer lugar, el Ateneo Artistico y
Literario de Senoras de Madrid creado en febrero de 1869. Este organismo se defima
como:
Una asociacion de ensenanza universal, artistica, literaria, cientifica,
religiosa y recreativa, que se propone instruir a la mujer en todos los
ramos de una educacion esmerada y superior, para que por si misma pueda
instruir y educar a sus hijos, hacitiidolos buenos ciudadanos y excelentes
padres de familia. (3)
De esta forma, se establecia como primer postulado fundamental la formation de una
buena madre. A pesar de no ser una institution revolucionaria en las materias que
impartia, fiie el primer paso organizado para promover una educacion mas efectiva para
la mujer.
En segundo lugar, Castro organizo una serie de Conferencias Dominicales para la
educacion de la mujer desde febrero a mayo de 1869. A pesar de que el tema que las
constituia era la educacion de la mujer, estas conferencias supusieron un avance
extraordinario para la sociedad universitaria espanola ya que permitieron, por primera
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vez, aunque solo foera en domingo, que la mujer accediera a la Universidad Central de
Madrid, cosa que habla estado prohibida anteriormente.
La tercera institucion que cre6 el II de junio de 1871 Castro, foe la Asociacidn
para la Ensenanza de la Mujer. Su objetivo foe “Contribuir al fomento de la educacion e
instruccidn de la mujer en todas las esferas y condiciones de la vida social” (3). La
Asociacion surgio de la Escuela de Institutrices de M adrid.11 Esta ultima pretendia ser:
un avance al ampliar la gama de conocimientos asequibles a la mujer y,
con ello, sus perspectivas profesionales; su labor no se limito a sus propias
escuelas, sino que ejercio una indiscutible influencia en instituciones
publicas y privadas. La Escuela Normal Central de Maestras... foe
reorganizada siguiendo su ejemplo. (62)
La nota mas importante foe la implantacion de la coeducacion en La Institucion
Libre de Ensenanza. Tenia el proposito de cimentar el mutuo respeto entre los dos sexos
y extendia la educacion de la mujer hasta la universidad, Un ejemplo de la labor de la ILE
foe la celebracion del Congreso Nacional Pedagogico en la Universidad Central. En el se
ofrecieron dos sesiones dirigidas a la educacion de la mujer.12 Al mismo tiempo, se
celebro el Congreso Hispano-Portugues-Americano, En este tambien se dedico una
sesion a los conceptos y limites en la educacion de la mujer y su aptitud profesional. Este

11 A su vez, la Asociacion abrio nuevas escuelas de formacion de maestras y, al mismo
tiempo, abrio escuelas de tipo profesional como la Escuela de Comercio o la Escuela de
Correos y Telegrafos. Tambien publico su propia re vista quincenal Instruction para la
mujer.
12 Una de estas conferencias verso sobre el tema de quien era mas apto para ensenar las
escuelas de parvulos y la otra, sobre la reforma de las Escuelas Normales,
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congreso es importante porque se debatio el tema de la instruction de la educacion fisica
para las mujeres. Emilia Pardo Bazan expuso una ponencia con el titulo La educacion de
la mujer y la del hombre. Sus relaciones y diferencias. En ella argtiia la discrimination
que sufria la mujer frente al hombre ya que se le prohibia recibir clases de educacion
fisica por el simple hecho de ser mujer. Segun Vazquez, Pardo Bazan:
resalto el caracter subsidiario de la educacion de la mujer, subordinada al
bienestar del esposo y de los hijos; ese caracter subsidiario dicta que a las
jovenes se les prohiba el ejereicio fisico tachandolo de indecente e
impropio, que su form ation moral ignore los grandes ideales y los valores
nobles insuflados al varan, que su adiestramiento intelectual sea escaso y
ademas inutil pues carece de perspectivas profesionales, que su educacion
estetica caiga en el ridiculo y que su instruction tiviea no exista, dejando
campo para la mas atroz mezquindad. (35)
Emilia Pardo Bazan termina este discurso diciendo: “No puede, en rigor, la
educacion actual de la mujer llamarse tal educacion, sino doma, pues se propone por fin
la obediencia, la pasividad y la sumision” (92). Carmen de Burgos tambien participo en
debates en pro de la educacion fisica para las mujeres. Ballarin expresa que no se podia
concebir una mujer completa si no se cuidaba la educacion fisica al igual que la
intelectual (69). Y para Carmen de Burgos: “los juegos, los ejercicios de fuerza, la
carrera,... se prohibian a las ninas... error lamentable que ha influido en nuestro sexo”
(De sport 32).
En defmitiva, la educacion suponia uno de los aspectos mas importantes de la
mision regeneracionista que se debia crear en el pais ya que, segun de Burgos: “ [se debe]
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contribuir, en la medida que nos sea posible, a la gran obra de la regeneracidn social,
cuya base es la educacidn de la mujer” (Ballarin 66) y para ello, el viaje suponia un
vehiculo excepcional para analizar la situacion de la mujer en el extranjero ya que
mediante las becas que ofreda el gobiemo espanol, las maestras e investigadoras podian
viajar para aprender las nuevas formas de instruction academica que existian en Europa.
Estos avances en los sistemas educativos de algunos paises europeos suponian un reto
para la sociedad espanola y especialmente para la educacion de la mujer ya que en este
campo era donde se habian producido los mayores cambios. Asi, Carmen de Burgos,
ademas de describir las ciudades y paises en los libros sobre sus viajes, se detuvo a
observar y analizar la sociedad foranea desde el punto de vista de una mujer viajera
comprometida con la mejora de la situacion social de la mujer espanola. De esta forma,
busco en estas sociedades un modelo para la mejora de la condition de la mujer en
cualquier campo de la vida social.
Es importante analizar el feminismo de Carmen de Burgos para entender la
revindication que esta escritora hace sobre la mejora de los derechos de la mujer, ya que
su feminismo sufre varias modificaciones a lo largo de su vida y de su produccion
literaria. En los primeros libros de Carmen de Burgos se aprecia una conception del
feminismo muy peculiar y la autora lo expresa en varias ocasiones, tanto en los libros de
viajes como en sus demas escritos.
En primer lugar, se percibe su opinion sobre el feminismo en Por Europa en
varias ocasiones. Propone a la mujer ante todo femenina y amante de su hogar. Esta
vision estaba acorde con el discurso tradicional de la domesticidad y del “angel del
hogar” y en ningun momento suponia traspasar las barreras del discurso masculino
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tradicional. Lo expone diciendo: “es raejor ser mujer amada, que buscar triunfos y glorias
masculinas” (262) o define la palabra feminismo de La siguiente manera:
Si se designa eon la antip&tica palabra Feminismo el progreso de la mujer,
en Italia hay mucho feminismo; pero si con ella se signifiea el
desequilibrio de las que pretenden una igualdad a que se opone la
naturaleza y hacen y dicen tantas extravagancias, en Italia no hay
feministas... Las mujeres italianas son enemigas de las exhibiciones
ruidosas, son amantes del hogar y poseen un juicio recto y equilibrado...
no son fnvolas...tratan de reivindicar todos sus derechos civiles hasta los
politicos. (341)
Es evidente que en esta cita expone implicitamente su opinion sobre el feminismo
no activista en contraposition con los movimientos feministas activistas que se estaban
produciendo de manera asidua en Estados Unidos e Inglaterra. Ella pretende una mejora
en las condiciones de la mujer y una revalorization de sus derechos tanto civiles como
politicos, pero siempre desde una vision de la mujer tradicional: madre, esposa y nucleo
fundamental de la familia. A su vez, en la conferencia que dio en Roma, dijo que el
feminismo exagerado era el producto de una mala educacion a la muchacha de clase
media, a la que se la ensenaba solamente a tocar el piano y hablar en fiances y que al no
poder casarse, se convertia en esa feminista exaltada (30): “Pero la cuestion del
feminismo no es mas que uno de los muchos aspectos de la cuestion social; los funestos
delirios de igualdad entre los dos sexos, la discusion antipatica, las exageraciones, han
venido a crear antagonismos y perjudicar la justa causa de las reivindicaciones
femeninas. Afortunadamente el feminismo exagerado no arraiga en Espana” (30-1). No
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esta de acuerdo con que se considere la mujer superior y victima del hombre; sino que
lucha por la igualdad y quiere resaltar la diferencia de lo que ella considera como
feminismo, entendido como igualdad de derechos y feminidad o galanteria hacia el
hombre. Manifiesta tambien, la diferente mision social de las mujeres y se molesta con
las feministas que irrampen en la sociedad inspirando horror a los hombres con su
conciencia de superioridad (31).
Esta posicion poco clara sobre el feminismo, la sigue teniendo en 1911 cuando en
una conferencia pronunciada en la Sociedad El Sitio de Madrid, expone: “no he logrado
fijar aun la verdadera acepcion de la palabra feminismo... Asi que en realidad yo no se si
soy feminista” (Mision social 7). Aun en esta epoca, mantiene la misma idea en cuanto a
la diferencia entre feminidad y feminismo. La autora lo expresa diciendo:
Me da miedo un feminismo que tiende a masculinizar a la mujer, que
viene acompanado de los delirios y desequilibrios de las que no supieron
entender su verdadero significado; y en cambio la idea de la libertad y
dignificacion de nuestro sexo tiene para mi un paladin apasionado (Mision
7).
Incluso en 1927, se sigue percibiendo esa posicion que aboga por una hermandad entre la
liberacion de la mujer y su feminidad como contraposicion a la masculinidad. En La
mujer moderna y sus derechos^ Carmen de Burgos indica que el feminismo es un:
“Partido social que trabaja para lograr una justicia que no esclavice a la mitad del genero
humano, en perjuicio de todo el” (9). En este momento, ya se ve la evolucion en cuanto a
su vision de la diferencia entre feminidad y feminismo. Parecia que en sus primeros
libros se vuelca mas hacia la conception de la mujer en cuanto a no alejarse nunca de su
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feminidad o su rol dentro de los c&nones de la domesticidad y ahora, abogua m£s por el
termino feminismo; claro est&, conciliando siempre al supuesto antagonismo entre la
igualdad de derechos de la mujer y su “mision social” dentro del hogar. La autora
expresa: “ser femenina como quieren las ilusas, es estar sometida solo a los imperativos
sexuales, sin aspirar m&s que a ser nodriza y gobemante. Ser feminista es ser mujer
respetada, consciente, con personalidad, con responsabilidad, con derechos, que no se
oponen al amor, al hogar y a la matemidad” (La mujer moderna 21).
El tema del feminismo en Carmen de Burgos es un tema recurrente en los estudios
que se estan realizando en la actualidad. Un ejemplo de ello, es el libro de Paloma
Castaneda, Carmen de Burgos “Colombine, ” en el que muestra este antagonismo
diciendo:

Su feminismo tiene dos vertientes diferentes y paralelas al mismo tiempo.
De un lado es moderado, quiere cambios que mejoren la situacion de la
mujer, ve al hombre como un companero con el que hay que compartir
tanto penas como alegrfas y responsabilidades. Por otro lado, reivindica el
voto para las mujeres, postura que a principios del siglo XX implicaba
defender ideas sumamente progresistas y hasta radicales en un pais donde
el hogar, el matrimonio y los hijos [es lo mas importante]. (108-9)

Su vision del feminismo se modifica sustancialmente durante la Espaiia
Republicana. Acepta las dos posibilidades de mujeres, las que se dedican al hogar y las
que optan por el trabajo. Ambas deben cultivar y desarrollar su cultura. Pero su
feminismo se ha extremado puesto que ya esta compleiamente de acuerdo a que la mujer
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puede y debe de acceder a las mismas carreras y trabajos que el hombre; e incluso ir al
servicio militar o pertenecer al ejercito (Catafieda 1994,139-30).

En definitiva, a la luz de esta evolucion en su pensamiento en cuanto al
feminismo, Carmen de Burgos mantiene en todo momento una separation de lo que es
para ella la feminidad, entendida como las caractensticas especiflcas del sexo femenino y
el feminismo como la lucha por reivindicar los derechos de igualdad de la mujer frente al
hombre en la vida social, cultural y politica del pais. Este feminismo va desde una
postura moderada de conciliation de la mujer educada, madre y companera a una
posicidn m&s radical en la que aboga por una mujer en absoluta igualdad de condiciones
que el hombre.
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CAPITULO II
PRIMER VIAJE. POR EUROPA. IMPRESIONES: FRANC1A E ITALIA.
Los tres libros de viajes que escribio Carmen de Burgos comparten una serie de
caracterfsticas comunes. En primer Iugar, segun Concepcion Nuftez Rey, todos ellos
representan una amplia gama de informacion para conocer la biografia de la autora. A su
vez, en estas obras de viajes es practica frecuente intercalar, en medio de las
descripciones de los lugares visitados, gran cantidad de informacion anecdotica,
opiniones personales sobre los mas diversos temas, juicios de valor ante problemas de
interes intemacional, as! como sentimientos y estados de animo que la autora
experimenta en el transcurso de sus viajes (148). Pero, sobre todo, se aprecia la evolucion
en el pensamiento de la autora en cuanto a su compromiso social y politico.
Por Europa es el producto del viaje que realizo Carmen de Brugos para analizar
los sistemas educativos europeos. Gracias a una beca de ampliacion de estudios en el
extranjero que le concedio el gobiemo espanol, la autora viajo a Francia, Suiza e Italia.13
Este dato es curioso porque, a pesar de que el objetivo del viaje fue el estudio y la
evaluacion de las aportaciones del sistema educativo de los tres paises a donde viaja, la
autora no analiza explicitamente estas innovaciones en Por Europa. Sus valoraciones
personales con respecto a la educacion se muestran en esta narration de una forma
indirecta y a modo opiniones personales. El analisis del sistema educativo suizo, italiano

13 La beca era de tres mil pesetas al ano que le permitia salir del pais y recibir sus
ingresos. Pidio que el claustro de profesores de la Escuela Normal de Guadalajara la
propusieran para la beca y, de esta forma, la obtuvo. Para mayor informacion refierase al
libro de Paloma Castaneda, Carmen de Burgos “Colombine" publicado en 1994 en la
pagina 68-9.
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y Frances salio a la luz en forma de un informe que Carmen de Burgos hizo para la
A dm inistration de Instruccion Publica en el que expone, de forma detallada y con
estadisticas, las novedades implementadas por estos paises. Hay un dato curioso, la
escritora no menciona su visita a Suiza, ni expresa el estudio que hizo sobre las
instituciones educativas de ese pais porque, segun lo expresa en Por Europa, pretendia
recogerlas en un libro que proyectaba publicar en el futuro:14
jUn mes sin escribirle! He hecho una excursion por la libre y herm osa
Suiza. De ella y de los abusos incalificables que se cometen en la
Instruccion Publica y que me hacen apresurar mi vuelta, se enterara usted
por el libro de sinceridad que preparo con el titulo de “ Los Secretos de la
Escuela ” (Utrera 495)
Una vez conseguida la beca, Carmen de Burgos comenzo su viaje “en el expreso
noctum o del dia 4 de octubre de 1905” (Utrera 51); pero no sin antes recibir una
despedida formal por parte del periodico El heraldo de Madrid, en el que colaboraba de
forma asidua.15 De la mism a manera, en La M emorias de Colombine de Federico Utrera,
explica el ansia que la motiva a realizar este viaje: “Decidi poner tierra por medio para
aclarar mis ideas y mi futuro: un viaje por Europa me ayudaria sin ninguna duda y
aprovecharia para actualizar ensenanzas, realizar entrevistas y copiar lo mejor de los

14 No existe ninguna referencia que indique que la autora publicara Los Secretos de la
Escuela, libro mencionado en Por Europa.
15 La resena del periodico es la siguiente: “C olom bine... despues de lucidas campanas en
la prensa espanola, emprende ahora un viaje por el extranjero... tendran conocim iento los
lectores del Heraldo por los articulos con que nos honrara la notable escritora que en el
expreso de anoche salio para Paris” (Jueves, 5 de octubre de 1905).
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sistemas edueativos vecinos. El M inisterio daba unas becas y yo opte con exito a una de
el las” (51).
En cuanto a las caracterfsticas formales del libro, este esta estructurado en forma
epistolar, con lugar y fecha al final de cada uno de los 55 capitulos que lo com ponen y
dirigidos al padre Jose Ferrandiz.16 La autora divide el libro en tres partes. La primera,
est£ com puesta por 22 capitulos que van desde su partida, titulada: De M adrid a la
Francia hasta el capitulo llamado M onte Carlo; la segunda parte, que consta de 16
capitulos, va desde E l puerto de Genova hasta La Erupcion del Vesubio y la tercera de 16
capitulos que comienzan con E l Coliseo y term ina con Vuelta a Espana. 17
El tono general del relato es de exaltation, a la vez que se percibe una gran
em otion por explicar y analizar de forma subjetiva su vision personal de los hechos que
suceden durante su viaje. No obstante, el libro mantiene la objetividad a la hora de hacer
descripciones concretas de calles o de describir el paisaje natural. N unez Rey explica que
el tono del docum ento tiene cierta solemnidad y que registra fielm ente los hechos e
im presiones segun se fueron produciendo (148). Esta solem nidad se percibe a la hora de
retratar o describir aspectos concretos que a la autora le interesaban de form a especial

16 Cuando Carm en de Burgos envio el docum ento original para que se publicara, envio, a
su vez, una carta que iba dirigida al padre Ferrandiz en la cual explicaba quien era este
senor. Esta carta aparece al principio del docum ento y nos m uestra que, en prim er lugar,
mantiene una relatio n bastante estrecha, cordial y am istosa con el padre y, en segundo
lugar, que este hom bre era colum nista del pais. Hombre liberal que eriticaba de form a
regular y frecuente los abusos e injusticias sociales.
17 En la edition analizada el capitulo XII esta omitido. Pasa del XI al XIII. Esta omision
parece accidental ya que el capitulo XI term ina el 20 de junio en Florencia y el XIII
term ina el 30 del mismo mes. El m otivo de esta omision no tiene ninguna relevancia
tem atica, posiblem ente haya sido un error a la hora de su publication. No existe ningun
documento en el que se haga referencia a esta anomalia en el texto.
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como por ejemplo los museos y las descripciones de las obras de arte, a las que les da un
tratamiento casi sagrado y hace gala de un detallismo a veces exagerado. Por otro lado, su
lenguaje se vuelve altamente subjetivo a la hora de hacer juicios sobre la sociedad que
visita, sobre personajes especiales, a los que a veces aborda de forma directa y con una
critica fuerte y mordaz. Ejemplos claros de esa vision subjetiva y critica son las
numerosas referencias en contra del catolicismo.
La religion catolica supoma uno de los aspectos mas importantes que criticaba
Carmen de Burgos. Dentro de la critica que hace a la religion catolica, el tem a de la
corrupcion y el favoritismo de clase lo abordaba con bastante frecuencia. En este sentido,
la autora comenta su impresion en la primera visita al Papa diciendo:
un criado [del Papa] que recorre la fila de los que esperan [para visitarlo] y
despide groseramente a todos los hombres y senoras que no van de traje de
etiqueta. El padre comun de los fieles no ve mas que a los hijos bien
vestidos; a los que llegan gozosos a sus pies, los desnudos, los tristes, los
ham brientos... esos no tienen entrada cerca de el. (383)
Este ejemplo es de vital importancia porque supom'a una forma de acercamiento
con el lector. La autora utilizaba un lenguaje cargado de subjetividad, apasionado y lleno
de juicios de valor para condicionar al lector de la necesidad de aeabar con el catolicismo
opresor. Asi pues, este estilo sentimental, que se vuelve poetico, llega hasta el Kmite de
expresar su aversion contra esta institution en terminos como: “ !Oh! jReligion estupida e
inconsciente! jQue aun en el siglo XX sigas dando estos espectaculos! (255). Esta cita se
refiere a los Pescadores espanoles que salen diariamente a faenar y de como estos
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hombres practican una religiosidad obsoleta que pretende mantenerles en un estado de
ensimismamiento religioso.
Otro ejemplo en el que Carmen de Burgos despiiega su aversion hacia la jerarquia
eclesiastica es al enterarse de la destruction que supuso la eruption del Vesubio. La
autora explica a su interlocutor: “^querra usted creerlo? Los periodicos del Vaticano
atribuyen la desgracia a castigo de los pecadores napolitanos. Pero eso son los elericales;
ya los conoce usted. jNi a Dios respetan! El que menos, se cree superior a todos los
dioses habidos y por haber” (298).
La Iglesia catolica, no solo cometia discrimination estamental o de clase, sino
que discriminaba a la mujer y suponia un freno para el progreso. La autora cree que uno
de los problemas fundam entals del atraso de la mujer espanola era la marcada
religiosidad de las mujeres, ello suponia una cerrazon a la modemidad y era la causa mas
obvia del retraso y de la subordination de la mujer:
Nosotros no llegaremos nunca a este confort para hacer de Malaga, por
ejemplo, otra Niza. Seria preciso descatolizarla primero; sanear su
ambiente de la funesta influencia de Larios, Luises, Jesuitas, curas y
demas aves negras que ahogan la libertad, minan como enemigo a todo el
que no va a misa y ejercen su influencia en la sociedad femenina,
supersticiosa y mojigata. (149)
Esta cita es clave porque propone un problema de fondo que afecta directamente a las
mujeres. La Iglesia constituia una herramienta fundamental en el campo de la educacion
ya que dirigia la forma en la que se debian sentar las bases de la education del individuo
y la que implementaba las diferencias que se debian seguir en la educacion de hombres y
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mujeres. Carmen de Burgos ataca al poder eclesiastico por ser los causantes de la mala
educacion de las mujeres que seguian a los clerigos de forma sumisa y eran los que las
mantenian en un estado de vegetacion y ensimismamiento. Es por ello, que el prim er paso
para la m odernization de Espafia, segun de Burgos, era la elim ination del poder que la
Iglesia ejercia en todos los aspectos de la sociedad y, concretamente en las instituciones
educativas. Una vez eliminada esta influencia, la mujer podria comenzar a educarse de
una forma mas igualitaria y, de esta forma, podria emanciparse paulatinam ente en todos
los campos de la sociedad.
No se debe entender que para Carmen de Burgos la educacion debia de prescindir
de la religion. Todo lo contrario, de Burgos seguia la doctrina krausista, que proponia
otra forma de entender la religiosidad. Esta filosofla exponia que se debia de implementar
en los colegios una educacion neutra. En otras palabras, se debia formar al maestro para
alcanzar la paz en la escuela por medio de una religion que se basara en la tolerancia
positiva. De esta forma, para los krausistas, la ensenanza de la Religion debia ser algo
natural, sin limitaciones, una instruction espiritual del individuo.18 La autora, en ningun

18 A los krausistas se les tacho de anti-religiosos por predicar una libertad de cultos en sus
ensenanzas, pero para Giner y sus seguidores, la educacion religiosa no era una
educacion esceptica e indiferente, sino que pretendian ser un acercamiento hacia todos
los cultos y creencias; es decir, Giner solo pretendia una neutralidad religiosa. Posada
dice: “La Institucion Libre de Ensenanza fue siempre pura y sencillamente una escuela
respetuosa con todas las creencias por eonsiderar la religion, en si, un alto valor moral y
social, y las religiones positivas elementos esenciales de la civilizacion y de la cultura”
(98). En este sentido, Giner expone que unicamente la ensenanza laica es la que puede
formar un espiritu de tolerancia:
no solo debe excluirse la ensenanza confesional o dogm atica de las
escuelas del Estado, sino aun de las privadas, con una diferencia muy
natural, a saber: que de aquellas ha de alejarlas la ley; de estas, el buen
sentido de sus fundadores y maestros. (Estudios 76)
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momento reniega de una formacion religiosa, sus ataques est£n dirigidos unieamente al
catolicismo institucionalizado. Ella propone el regreso a una religion primitiva fundada
en los valores de igualdad de los individuos. Para Carmen de Burgos: “El cristianismo
primitivo era al mismo tiempo una lucha politica; peleaban por una nueva forma de la
sociedad, encantados con la doctrina igualitaria que invento San Pablo y que luego no se
ha realizado bajo el cristianismo” (320). Esta vision de la religion igualitaria es
completamente compatible con los principios krausistas ya que estos tampoco reniegan
de la religion, sino que para ellos la religion pura es un principio basico para implementar
una buena formacion moral. Esto es, en definitiva, lo que busca de Burgos para la mujer,
una educacion religiosa tolerante y “humanitaria [que aspire] a la fratemidad universal”
(192) y no una religion que caiga en la mojigateria y se aleje de la cultura y sirva como
instrumento de opresion.
Otro tema fundamental y recurrente que la autora inserta en el texto y que esta
intimamente ligado a la instruccion de la mujer en una sociedad modema es el tema del
matrimonio y el divorcio. Hay que tener en cuenta que, un ano antes, Carmen de Burgos
habia realizado y publicado la primera encuesta publica sobre el divorcio en Espana. La
idea, que surgio como una noticia mas para engrosar su columna en el periodico El
Diario Universal, tuvo un gran impacto en la sociedad de su tiempo.19 En Por Europa, la

19 Carmen de Burgos recopilo cartas que le habian mandado personajes importantes del
mundo de las letras y las publico de manera indiscriminada. La gran aceptacion que tuvo
la idea, la llevo a la publication de su libro El divorcio en Espana (1904). Para ella, el
implemento del divorcio en el pais suponia un adelanto en la mejora social que no debia
olvidarse. Burgos expresa: “El deseo de perpetuar en un libro los primeros pasos para el
planteamiento de esta mejora social, me impulso a recopilar en un volumen todo lo dicho
en el plebiscito para que no se perdiera con la rapidez vertiginosa de la hoja periodistica”
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escritora menciona la encuesta que hizo sobre este tema y la repercusidn que £sta tuvo en
la Iglesia.20
Carmen de Burgos muestra el problema del matrimonio y la necesidad de
implementar el divorcio en Espana como una forma mas de ayudar a la mujer. Para la
escritora, es la mujer la que sufre las consecuencias de los problemas matrimoniales.21
Resalta el hecho de que ella no es la unica que aboga por la aplicacion de una nueva ley
sobre el divorcio, sino que muchas personas mas estan a favor de esta reforma. Senala los
adelantos conseguidos en Europa en el tema del divorcio. Por ejemplo, explica que las
mujeres italianas tam bien querian que se implementara el divorcio con una ley (342) e
intercala conversaciones y entrevistas con personajes vinculados a las reformas respecto
al divorcio como la realizada al intelectual frances Alfred Naquet (121), quien presento la
ley de divorcio en Francia o la escritora Matilde Serao, periodista que pretendia hacer en

(Utrera 38). En este libro incluyo las opiniones de personajes como Unamuno, Azorin,
Vicente Blasco Ibanez, Pio Baroja, Antonio M aura y Emilia Pardo Bazan, entre otros.
20 En su texto, la autora lo expresa de la siguiente manera:
Cuando mi campana a favor del divorcio me atrajo el anatema de Nocedal
y sus ridiculos fariseos, un cura, no tonto, con pretensiones de poeta y de
escritor, ansioso de notoriedad, fmgiendo el fervor que no posee (un pillo
muy largo, en una palabra), enamoradizo y descreido, bastante cinico por
anadidura fue uno de los que se mostraron mas indignados de mi
pecaminoso atrevim iento...vino a verme para conseguir de mi que le
contestara en mi periodico, su objeto era dar ruido, que el Obispo
agradeciera su defensa del matrimonio y le premiara con un destino. (299)
21 Carmen de Burgos no dejara de participar activamente en pro de la ley del divorcio. En
1921 se pronuncia en contra del articulo 438 de la ley penal por el que se permitia al
marido el tomarse la justicia por su mano, matando, si era preciso a su mujer y al amante
de esta si descubria la infidelidad, En ese ano publica una novela corta con el nombre de
El articulo 438 en el que se percibe perfectamente la injusticia que se produce ante la ley
en el caso de una infidelidad por parte de la mujer.
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Italia una campafia a favor del divorcio al igual que lo habia hecho Carmen de Burgos
(242).
El pensamiento que Burgos expresa en Por Europa en cuanto al divorcio es la
proposicion de formar uniones entre parejas que se hagan de forma racional. Admira a los
franceses que han llegado a convertir la institucion del matrimonio en un simbolo de
conveniencia economica para la pareja. Carmen de Burgos dice que para los parisinos “el
matrimonio no tiene mas que un fin economico” (51). Para de Burgos
El marido, lo mismo que el amante, no se inquietara por la procedencia del
dinero que su mujer aporte; ella sera mas respetada, mas querida que esas
castas esposas espanolas que pensando en la santidad del sacramento y el
matrimonio se encierran en el hogar como en un templo, sin mas objeto en
su vida que el culto del amor unico al esposo. (52)
Por un lado, la cita muestra una critica hacia el “angel del hogar” ya que derrumba los
fundamentos que el discurso patriarcal proponia como los unicos posibles para las
mujeres y, al mismo tiempo, derrumba el ideal tradicional de la mision social de la mujer.
A su vez, esta cita presenta la finalidad economica del contrato matrimonial que llega
hasta el punto de que el marido no se preocupa de donde puede sacar el dinero su mujer
con tal de que aporte al matrimonio su grano de arena. Este contrato civil y racional entre
las parejas se percibe tambien en la description que la autora hace de la union civil de
dos obreros delante de la alcaldia, donde el alcalde les leia las obligaciones que han de
tener los que se casan (51). El factor economico de la union de una pareja es un ejemplo
mas de una union matrimonial racional; pero lo que verdaderamente define una unidn de
pareja es el amor puro y sincero. Esta vision, que en principio parece absoluta, no se
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contradice con el matrimonio racional que proponian los franceses. Ei ataque que hace la
autora es contra el matrimonio catdlico tradicional y las implicaciones de este. La autora
proponia el amor puro y sincero y una religion primitiva fundada en la igualdad entre los
individuos. La visidn de este amor puro y sincero en union perfecta con la naturaleza lo
expresa en Por Europa a! ver a dosjdvenes besdndose: “La Naturaleza realizaba la uni6n
de la fuerza y de la juventud, por la atraccidn irresistible de una corriente de simpatia
estallando en un apretdn de manos y en un beso de fuego, <?,No es 6sta la union santa y
legftima que no necesita sancion de leyes ni sacerdotes?” (308). El verdadero problema
de las espafiolas es esa neblina en la cual la iglesia catolica las ha envuelto con sus
sermones de la santidad del hogar. Carmen de Burgos critica nuevamente el papel
tradicional de la mujer dentro del hogar y manifiesta el deseo de que las mujeres
despierten de esa neblina y se den cuenta de los beneficios que suponen el verdadero
amor y la necesidad del trabajo, no s61o para revalorizarlas, sino para ayudar al marido
dentro de esa union familiar que supone el matrimonio.
El enfasis fundamental que se aprecia en todo el libro es el caracter de denuncia
sobre la situacion de la mujer espafiola. Desde el principio, la autora se aflige ante las
necesidades que tienen las mujeres y se percibe la angustia y la pena con que describe la
situacion en la que se encuentran. El primer ejemplo en ei que critica esa vision de la
mujer desgarrada por su situacion es cuando al alejarse de su tierra natal, la autora
compara las mujeres burgalesas con las andaluzas a las que:
miserables y supersticiosas.... enflaquecidas, desgarradas, astrosas, dando
a luz a un ejercito de chicos de color terra cotta y pasando la vida
envueltas en su atmosfera de fatalismo musulman, sin deseos ni
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esperanzas, maltratadas por los maridos; esos mocetones robustos,
inactivos, en la m as estupida de las resignaciones. (15)
Esta mujer espanola, desgarrada por la naturaleza feroz y la sociedad aplastante que ha
generado unas costumbres barbaras, es el punto de m ira de la autora. Su critica se centra
en el anhelo de es destruir este tipo de m ujer resignada y crear a una nueva m ujer que,
mediante una educacion adecuada, sea capaz de salir de su estado de sum ision y ocupe el
lugar que le corresponde en la sociedad. Es por ello que el tem a de la educacion ocupa un
lugar primordial para la emancipacion de la mujer; la educacion es el prim er paso para
que la mujer se valore a si m ism a y estim e su capacidad y sus posibilidades de
participacion en la sociedad de una form a m as igualitaria.
En cuanto a las menciones que se incluyen en el libro acerca de la educacion
propiamente dicha, la primera se m uestra en el comentario inicial al com enzar su viaje
que lo hace con un anhelo. La autora dice que viaja “en busca de horizontes amplios, de
luz, de colores, de vida” (14) pero el recuerdo de las miserias y las injusticias que deja la
historia en los hombres, la retrae: “Quizas si borrasemos todo el pasado, si no les
ensenasemos a nuestros hijos tantas miserias, los hariamos m ejores y m as felices” (14).
Esta prim era insertion de su pensam iento en cuanto a las ensenanzas del nino, nos lleva a
dilucidar el deseo de la autora de im plem entar una educacion basada en el Ideal de Kraus
que abogue por una educacion positiva e instruya al nino en lo bello, en el Arte y en la
Ciencia en lugar de acentuar las injusticias y m iserias de la humanidad. De ahi que pase
rapidamente a atacar a la Iglesia, educadora por excelencia, ya que im plem enta la oracion
y el castigo, el bien y el mal, el cielo y el infiemo. Carmen de Brugos dice que lo unico
que puede satisfacer al espiritu no es la oracion o el tem or a Dios, sino la belleza, la
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ciencia y el arte (14). Como la autora indica en la Memoria que entregd a la
Administracidn sobre el sistema educativo en el extranjero, su lema primordial es seguir
las ensefianzas del sistema frogbeliano,22 a ensefiar “todo lo que encamina a despertar el
sentimiento artistico” (13).23
En este sentido, para Carmen de Burgos la educacion que proporciona la Iglesia, a
pesar de que admira el sistema educativo suizo por los avances que ha implementado,
sigue menospreciando la influencia que esta aun ejerce en la instruccion del nino en este
pais. Para la autora, uno de los avances mas importantes que habia implementado el
sistema educativo suizo era la forma que estos tenian de concebir la educacion. Los
suizos incitaban al nino desde tem prana edad a preparase para el arte. Para la autora: “La
educacion en Suiza tiene como base la cultura del sentimiento. Ser artista es ser bueno”
(16).

22 Para mayor informacion dirijase a la tesis de Raquel Vazquez Ramil, “La Institucion
Libre de Ensenanza” y su aportacion a la educacion de la mujer espanola. En lineas
generales, la Pedagogia Froebeliana proponia un modelo de ensenanza intuitiva con un
aprendizaje ludico en donde se debia suprimir el libro de texto y las tecnicas de
memorizacion. Pretendia implementar la ensenanza oral y la vivencia activa del proceso
de aprendizaje por parte del alumno, a traves del contacto directo con la naturaleza, el
arte y las tradiciones populares, entre otros. Establecia un sistema ciclico, en donde no
habia ruptura entre la ensenanza primaria y secundaria.
23 Todas las referencias a la M emoria del viaje de am pliation de estudios a Suiza, Francia
e Italia que Carmen de Burgos entrego a la A dm inistration de Instruccion Publica, estan
paginadas de forma arbitraria. El texto original esta dividido en pliegos de cuatro paginas
cada uno. La pagination esta hecha acorde con las paginas originales escritas a mano por
la autora. He hecho esta division para tener una referencia precisa a la hora de localizar la
informacion en el texto original.
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Carmen de Burgos, aunque explicitamente no lo indique en Por Europa, lucho
por defender la coeducacion de los nifios y nifias. Como puede verse en sus frecuentes
menciones al tema de la coeducacion, la autora quiso:
una ensefianza distinta, dejar los castigos y dar una dignidad al nino,
abandonar la memorizacion y despertar interes, mejorar los centros
escolares, que estos tengan un mlnimo de higiene y comodidad para crear
un ambiente agradable que fomente el estudio y el aprendizaje. (Castaneda
32)
Las innovaciones que queria proponer venian de su preparation. Hay que tener en
cuenta que en esta epoca colaboraba asiduamente en las revistas pedagogicas La Tribuna
Pedagogica y La Educacion y leia los articulos sobre la nueva metodologia de la
educacion de Soledad Villafranca que publicaba en la revista L ’Humanite. El sistema
metodologico de ensefianza que proponia el Institute Intemacional era el que mas se
ajustaba al conjunto de innovaciones que la autora queria implementar en Espafia como
por ejemplo las mejoras en la higiene, tolerancia religiosa y coeducacion. A su vez,
poseia una amplia biblioteca e impartia clases de idiomas, musica, arte y gimnasia.24
Tambien le influencio el pensamiento de Francisco Bemot y lo expreso en un articulo del
28 de junio de 1907 que publico en el Heraldo de Madrid. En este articulo, intitulado El
feminismo de Bemot, la autora valoraba el pensamiento de Bemot en cuanto a la
educacion de la mujer. Este supuso una influencia decisiva en su doctrina puesto que veia
a la mujer como:

24 Al Instituto Intemacional asistio su hija, Maria Alvarez de Burgos.
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una persona educada, adomada de todas las perfecciones para dirigir el
hogar; capaz de trabajar y de ser respetada, de vivir con su propio
esfuerzo, pero libre de los deseos de ser “otra especie de hombre” y de
luchar para lo que su propia naturaleza le impide y la buena organizacion
de la sociedad le reclama. (Castaneda 1994,108)
La segunda mencion que hace la escritora en cuanto a la educacion de los ninos,
es la referenda en relation a la crueldad del nino espanol que no ha sido instruido en el
amor a la naturaleza. Carmen de Burgos senala: “con que crueldad los ninos [espanoles]
los despluman [a los pajarosj y les sacan los ojos. Esta en los ninos la verdadera
esperanza de progreso de un pueblo, y en esto nos llevan ventaja casi todas las naciones
de Europa” (42). La autora ve con lastima como el pueblo espanol no ha sabido criar a
sus hijos en el respeto y la tolerancia. Estos ninos que son el futuro de un pais estan
condenados a seguir en las tinieblas de la intolerancia y la crueldad. Admira y envidia la
correction y respeto con que juegan los ninos franceses en los jardines publicos. Y
tambien, admira al gobiemo frances, consciente del papel que los ninos tienen en futuro
de las sociedades, porque ha proporcionado los medios para activar las funciones
motrices para su desarrolio. La autora expone que: “El municipio de Paris se preocupa
por los ninos; en todas partes hay sitios de recreo y gimnasios gratuitos” (43). Por un
lado, indica que la creation de parques acerca a los ninos a la naturaleza y les incentiva a
que aprendan a amarla y a respetarla.
En segundo lugar, menciona la abundancia de gimnasios gratuitos en Paris. Este
ultimo tema es muy importante porque esta intimamente ligado al tema de la educacion
de las mujeres. En esa epoca, el tema del ejercicio flsico de las mujeres era un tema muy
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candente y problem itico. En Espana todavfa se debatia la necesidad de incluir la
educacidn fisica en el programa educativo femenino. La autora inserta aqui el hecho de
que existan en Paris gimnasios gratuitos para nifios, sin mencionar el sexo de estos,
porque piensa que de esta forma abre aun m is el debate sobre el tema de la educacion
fisica de la nifia y la mujer. No hay que olvidar que en 1892, Emilia Pardo Bazan
expresaba su pensamiento sobre este tema en una ponencia en El congreso Pedagogico
anteriormente mencionado. Para Bazan:
en ciertas materias a la mujer hemos retrocedido mas bien que adelantado,
y que respecto al punto del ejemplo, aun no se le permite a la mujer, o por
lo menos no se ve con simpatfa; a lo sumo, se toleran sin extraneza, en las
jovenes, ciertos juegos no muy turbulentos...Esta capital diferencia entre
la educacion del hombre y de la mujer: el ejercicio fisico, recomendado al
hombre, se tolera a la mujer en la ninez y juventud y se reprueba despues
del matrimonio. (Schiavo 79)
Otro aspecto que menciona en Por Europa en cuanto a la educacion del nino es la
referenda que Carmen de Burgos hace al tipo de leetura que los pequenines debian tener.
En este sentido, propone que a los ninos se les debe dar lecturas sencillas que formen su
espiritu, engrandezcan su imaginacion y les ensenen a apreciar la belleza (90). El arte
para la autora supone el principal elemento que se debia implementar en la educacion del
individuo, arremete contra el mal artista que no antepone su mision de educar al pueblo.
Se indigna cuando ve representaciones artisticas horrendas que no instruyen a nadie en lo
bello y lo artistico y para la autora: “Es lastimoso que <le hablen en necio al pueblo para
darle gusto> los que tienen la mision de educarlo. No debe ser el pueblo el que imponga
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su voluntad al escritor, sino este el que ensefie el arte” (72). El arte esta presente en todas
las facetas del desarrolio educativo. Admira las universidades europeas que poseen unas
condiciones higienicas que no teman las espaftolas y describe como estas universidades
estan rodeadas de arte.25
Asimismo, menciona la necesidad de crear un teatro que ensene al pueblo y al
nino la belleza: “El teatro es escuela, si; pero escuela de arte y todo lo que es arte es bello
y humano y ilega al corazon del pueblo” (72). El buen teatro como espejo de la vida es un
elemento educativo eficaz y Carmen de Burgos expresa ese anhelo de que en Espana
pueda existir un teatro que eduque y forme. Para que este teatro sea viable, se necesitan
intelectuales lo suficientemente preparados para que sean capaces de ejercer la mision a
la que se deben encomendar. La escritora los expresa diciendo: “ jCuando habra teatro
para los ninos y para el pueblo! Se han hecho muchas tentativas pero aun no se ha
encontrado la forma verdadera; porque aun se les sigue creyendo incapaces de
comprender el arte puro; o quizas porque existen pocos escritores capaces de saber
expresarlo” (72).26

25 Carmen de Burgos dice textualmente: “Al menos la juventud se educa rodeada de arte
y en estancias grandes y sanas. He recordado con pena casi todas nuestras universidades,
cuyo solo aspecto incita a la huelga” (177).
26 El teatro escuela forma parte de un proyecto creado en el Museo Pedagogico Nacional.
Fue una de las extensiones del doctrinario de la filosofia krausista de la Institucion Libre
de Ensenanza. Una de las funciones mas importantes del Museo fue la creacion del
Patronato de Misiones Pedagogicas, Este tenia como mision difundir la cultura general en
todos los pueblos y villas del pais pero con mayor atencion a la poblacion rural. Las
Misiones Pedagogicas se centraban en el fomento de la cultura general mediante la
creacion de bibliotecas fijas y ambulantes y representaciones teatrales, que no
necesitaban de un espaclo fisico determinado. Asi pues, se creo en 1933 un teatro
itinerante que se llamo el “Teatro del Pueblo,” que estaba dirigido por Alejandro Casona.
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Pero la mencion mas evidente en Por Europa que hace refereneia a la diferencia
que existe entre la educacion del nino espanol y el europeo es la alusion que hace la
autora a las colonias de verano de los niflos suizos, Esta es la alusion mas directa e
importante que hace Burgos en su libro con respecto a su anfllisis de sistema educativo
suizo. La autora ve en el Lido de Venecia una colonia de verano de niflos suizos. En estas
colonias de verano en el extranjero, el gobiemo suizo trata de fortalecer a los niflos
mediante su contacto con la naturaleza, el mar, la montafla, o simplemente para
enriquecer su vision del arte. Viajan al extranjero, visitan museos, catedrales, etc. Carmen
de Burgos se refiere a las diferencias que existen entre la administration suiza y la
espafiola, diciendo que: “la libre Suiza necesita ciudadanos fuertes que conozcan y
mantengan sus derechos... en la catolica Espafta conviene que no saiga el pueblo de su
inconsciencia” (449). De esta forma, pone de manifiesto la labor del gobiemo suizo que
ha hecho de la educacion de sus niflos el lema fundamental de su gobiemo. Explica por
que era una necesidad fundamental en Espana la creation de las colonias de verano si se
queria ciudadanos “fuertes de cuerpo y espiritu” (449). Mediante estas comparaciones, la
autora demuestra su amargura al describir la situation de los niflos espaftoles que estaban
“embrutecidos” (449) y que el “Estado solo se acuerda de ellos para llamarlos al servicio
militar [y] los legisladores para exigirles responsabilidades” (449). La mala educacion
que se les da a los niflos solo tiene una consecuencia logica: Estos niflos, como dice

A su vez, Federico Garcia Lorca funda junto a Eduardo Ugarte en 1931 la Compafiia de
Teatro Universitario ambulante “La Barraca.”
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Burgos, se convertiran en el: “producto hlbrido del alcohol y el vicio” (449) y su futuro
solo puede ser uno: “ser came de presidio, confeti del arroyo” (449).
Por medio de estas palabras, Carmen de Burgos propone un cambio en varios
puntos. En primer lugar, pide a la Administracion que siga el modelo suizo para educar a
los nifios ya que, para ella, Suiza es el modelo de sociedad modema. En la Memoria
correspondiente al curso... define a este pals como una sociedad perfecta gracias a la
educacion de sus ciudadanos, que ha permitido crear un pals que no tiene criminales ni
ejercito porque los ciudadanos conviven en un ambiente de respeto. De Burgos indica:
“La frase celebre de que <cada escuela que se abre cierra una prision a los veinte anos>
es all! un hecho. Algunos cantones cerraron sus prisiones por falta de criminales” (6-7).
Para la autora, no existen temperamentos distintos, la diferencia entre latinos y no latinos
esta basada simplemente en la educacion que reciben los ciudadanos de un pais. Asl: “la
educacion lo modifica [el temperamento de los individuos] y es la que moldea
generaciones sanas, puras, honradas; la que hace que una nacion pueda vivir unida y
federada dentro de una autonomla y una libertad tan grande como la Republica
Helvetica” (Memoria 7).
Como puede verse, el analisis y la description de las escuelas de verano implica
una denuncia al sistema educativo espanol y propone unas reformas. En primer lugar, la
autora deseaba pedir al gobiemo espanol que se responsabilizara de la educacion de los
ninos. A su vez, pone de manifiesto, nuevamente, la decadencia y la falta de progreso
debido, en gran parte, al catolicismo. Frente a Espana, la catolica, contrapone “la fibre”
Suiza y, de ese modo sugiere que para que Espana se convierta en un pals fibre como
Suiza, debe liberarse de la opresion del catolicismo.
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Otro de los temas fundamentales en la educacion es la insercion de los judios en
la sociedad, la revalorizacion de su cultura y la importancia que tuvieron en la historia de
Espafia. Carmen de Burgos simpatizaba con esta comunidad ya que pensaba que fue
injusta su expulsidn. Siente gran carifio por estas gentes que, a pesar de no vivir en el
territorio espanol, siguen conservando el idioma y no muestran resentimiento por el pais
que los expulsd. En su visita a Paris, relata la reunion que mantuvo con Max Nordeau, al
cual le comenta los resultados de las actividades pro-israelitas que estaba llevando a cabo
su amigo Angel Pulido, con el que la autora participaba activamente (Castaneda 2003,
147). A su vez, expone la nueva propuesta del ministro espanol de abrir escuelas para
judios {Por Europa 84). A diferencia de Emilia Pardo Bazan que muestra la comunidad
judia de una forma negativa, reprochando su crueldad {Por la Europa catolica 160-1),
para Carmen de Burgos estas comunidades son tambien un ejemplo de minorias
desfavorecidas socialmente. Mediante la empatia con ese pueblo, la autora pretendia
resaltar, por un lado, la labor de los judios en Espana y su evidente aportacion cultural e
historica, una aportacion que la historia oficial ha pretendido mantener en el olvido. Por
otro lado, de Burgos pretendia equiparar la situacion de discriminacion cultural judia con
la discriminacion cultural de la mujer ya que la cultura patriarcal tambien pretendia
mantener en el olvido las diferentes manifestaciones culturales de las mujeres. A su vez,
las mujeres, para de Burgos, son, al igual que los judios, un grupo heterogeneo que se
encuentra en una situacion de discriminacion.27

27 El hecho de afiliar la lucha feminista con la de otras minorias constituye una de las
estrategias tipicas de las escritoras.
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En cuanto al tema de la educacion de la mujer propiamente dicho, este esta
tratado de forma indirecta* pero con implicaciones profundas. La mencion mas directa es
el efecto que produce en la autora la visidn de las cuatro estudiantes americanas que van a
ver y estudiar arte en Italia, Este encuentro sorprende y emociona a la narradora que ve
en estas mujeres el ideal que se debiera implementar en Espana en la educacion de la
mujer. El problema para de Burgos es que; “no ha penetrado aun la civilizacion [en
Espana], no se puede vivir en el siglo XX; estamos petrificados en plena Edad Media, y
se comprende el constante jAh! ;Oh! que se escapa de los labios alemanes o ingleses”
(196). Impli'citamente estaba criticando al gobiemo que no fmancia de forma efectiva el
viaje de estudio al extranjero a muchachas para ampliar su formacion. Se percibe con
pena que tanto en Italia como en Espana no se haya alcanzado la modemidad. Las becas
que existian eran precarias y los pensionados sufnan la penuria del mal pago y los
retrasos. Carmen de Burgos lo expone en Por Europa diciendo: “Pensaba continuar a
Napoles, pero la falta de puntualidad en el pago de la pension que como profesora me
concede el Gobiemo espanol, marca otro derrotero a mi viaje” (203). Al mismo tiempo,
dice que solamente se puede viajar al extranjero por motivos de estudios, si el que viaja
tiene una situacion economica desahogada:
Estas pensiones no son para profesores ni alumnos modestos. En primer
lugar, el pagar los meses vencidos hace preciso que el pensionado cuente
con la cantidad necesaria para el viaje y el sostenimiento del primer mes...
jDel primer mes!... Muy pronto lo he escrito; unas veces por fa s y otras
por nefas, transcurren a veces varios meses sin recibir un centime, y los
pensionados se ven en el caso de mendigar. (203)
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Es evidente que esta cita autobiogr&fiea tiene el proposito fundamental de
informar directamente a la Administracion de los problemas direetos que encierra la
ineficacia y la falta de subvention de los programas de investigation en el extranjero. A
su vez, queria apelar abiertamente a que se valorara el trabajo que los pensionados
realizaban en el extranjero; a pesar de que de Burgos muestra pocas esperanzas de que
este trabajo fuera respetado por parte de los organismos competentes: “veo a muchos
pensionados trabajar con celo e inteligencia; yo misma estudio a conciencia los
problemas pedagogicos-sociales en lo que a la mujer se refiere; pero no me atrevo a
esperar que mis observaciones pesen para nada en el animo de los que las lean... Si las
leen” (204).
Para afirmar la ineficacia del gobiemo espanol, de Burgos expone que no es la
falta de mujeres intelectuales, sino de un gobiemo que no quiere que estas participen en
la vida social, cultural y politica del pais. Es por ello que utiliza otra de las estrategias
tipicas de las teoricas feministas al hacer ffecuentes referencias a mujeres intelectuales
celebres. Menciona pintoras extranjeras como Rosa Bonheur, Elisa Connis, Sofia de
Ribbring, Angelica Kauffman, Elisabeth Vigee Le Brun y entre ellas, la espanola Maria
Luisa de la Riva Munoz. Al mencionar a esta pintora espanola que pinta cuadros de
naturaleza muerta con constantes referencias a Espana, expresa una nota de dolor al
comentar que es famosa en el extranjero y no se la conoce en su pais natal “apenas se
sabe que existe” (82). Es una denuncia a la falta de aprecio por el artista que se tiene que
ir al extranjero para poder ser famoso y sobre todo, a la mujer artista que trabaja y lucha
en un pais ajeno y que guarda siempre el amor a su patria aunque esta no reconozca su
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talento. Tambien menciona a mujeres espaftolas ilustres como Cecilia Madrazo de
Fortuny y la influencia que esta mujer tuvo sobre la obra de su marido.
A pesar de que el gobiemo espanol ignore las manifestaciones intelectuales de las
espaflolas, la autora se enorgullece de que, a pesar del atraso que existe en Espana en el
campo de la educacion de la mujer, dsta va irmmpiendo en el campo intelectual mediante
el acceso a cameras universitarias a las que antes no podia acceder. Un ejemplo de ello es
la mencion, en su conversacidn con la hija de Max Nordeau, de que en Espana tambien
hay mujeres doctoras y alude a su amiga Concepcion Aleixandre,28 una de las primeras
doctoras de nuestro pais. En definitiva, lo que queria decir es que el primer paso ya se
habia

dado,

la

mujer

espanola

estaba

accediendo

a

cameras

universitarias

tradicionalmente masculinas, pero no queria que la situacion se quedase ahi; Espana
debia seguir, segun la autora, un programa en el que la participacion de las mujeres fuese
mas constante y mas extendida. Para ello se necesitaba implementar las reformas
educativas que otros paises ya habian realizado.
Producto de estos sistemas educativos, Carmen de Burgos propone un modelo de
mujer, que mediante una instruccion mas adecuada es a su vez, una mujer trabajadora
educada. Para ello, pone como ejemplo a la mujer del consul de Espana en Florencia que
escribe poemas en ingles y los publica en Londres y America (395). Con este ejemplo
expone una doble realidad. Primero, presenta a una mujer educada, escritora y que es la
mujer del consul espafiol. Este hecho pretende acercar, no solo geograficamente al lector;

28 La primera mujer que empezo y termino la camera en la Universidad de Valencia se
liamo Manuela Solis. Se matriculo en la Facultad de Medicina en el curso 1882-1883 a la
edad de 20 aftos, aunque no le permitieron asistir a clase hasta 1889. Se doctoro en
Medicina en Madrid en 1905. Al curso siguiente se le unio Concepcion Aleixandre.
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sino etnicamente ya que se trataba de la esposa de un espaftol. En segundo lugar, pone de
relieve que la escritora utiliza la lengua ingiesa para escribir y publicar sus poemas. Si
bien es posible que esta escritora no supiera hablar ni escribir ni en italiano ni el espanol,
lo que Carmen de Burgos queria resaltar era el hecho de que los paises anglosajones iban
a aceptar mejor la produccion literaria de una mujer ya que de Burgos los consideraba
mas desarrollados y en donde los procesos de emancipation de las mujeres estaban mas
aventajados. Tambien propone como modelo a mujeres de la talla de Matilde Serao,
anteriormente mencionada, que no solo es una mujer altamente instruida, sino que es una
mujer que gracias a su educacion puede desempenar un trabajo respetado en el mundo
intelectual. La nota fundamental, no esta en estas mujeres que se podrian tener como la
elite intelectual femenina, sino la mujer de clase media a la que de Burgos resalta
constantemente. Son las cigarreras, las bordadoras, las maestras, etc a las que la autora
dedica gran parte de su atencion y son estas las que mediante una educacion mas
profesionalizada, pueden participar de forma mas activa en la vida de cualquier pais.
De esta forma, Carmen de Burgos une la idea de una mujer culta e instruida con la
mujer trabajadora. Carmen de Burgos aboga por una mujer independiente, trabajadora,
que se equipare con el marido en el campo Jaboral. Este tipo de mujer es la del ejemplo
que se ha mencionado anteriormente de las trabajadoras parisinas que anteponen el
trabajo al matrimonio y hacen de este un contrato laboral. Mediante esta mujer
trabajadora, la autora intentaba resaltar las posibilidades de poner en practica en Espana
una serie de actividades laborales autoctonas como las textiles, las agrarias o las
educativas, pero esta vez con una formacion mas adecuada. La autora describe a las
muchachas italianas que realizan trabajos en la industria del tabaco. A estas mujeres las
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compara fisicamente con el tipo de la espanola. De esta forma, son presentadas como
altivas, alegres y felices; “Son las mismas muchachas airosas de nuestro pueblo [las que
trabajan en la fabriea de tabaco], con la falda corta, alto el tacon de la botina, descubierta
la cabeza con rizos obscuros, y el cuerpo envuelto... jen el manton de Manila!”(444).
Con esta descripcidn lo que intenta hacer de Burgos es criticar la situacion de miseria en
que se encuentra la andaluza y por ello la compara fisicamente con la italiana. En este
sentido, la autora hace hincapie a lo que ya menciono de la educacion en Suiza. La falta
de educacion es lo que lleva a la miseria de un pueblo. Un pueblo solamente se redime de
esa miseria con un mayor nivel de educacion. La autora pretende resaltar la deficiencia de
la instruccion y preparation de las andaluzas que no les ha sido posible integrarse a la
vida laboral por falta de una instruccion especializada y una mentalidad retrograde y esa
misma falta de educacion es la que las mantiene en un estado permanente de miseria.
Tambien refiere la importancia que tenia el trabajo para el italiano y la forma en
que este estaba representado en la Exposition Universal, a la que Espana no asistio.
Describe en detalle la labor de las cigarreras, de aspecto fisico tambien igual a las
espanolas. Esta actividad se presenta en el texto de forma dulcificada: “Son unas
italianitas preciosas, de ojos negros y caras aterciopeladas, enrollan con manos de nina
las pardas hojas del tabaco para hacer los puros y cigarrillos” (491). La sensibilidad con
la que describe este cuadro manifiesta, por un lado, que cualquier mujer podia hacer este
tipo de trabajo ya que estas mujeres son casi ninas, o al menos, tienen manos de nina; y
por otro, que mediante la description fisica de la cigarrera, la mujer no perdia la
feminidad propia de su genero al trabajar. Hay que tener en cuenta que el oficio de
cigarrera, ya a finales del siglo XIX, junto con la industria textil, estaba constituido
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mayormente por mujeres. El caso especi'fico de la cigarrera se convirtio en un objeto de
inspiracion para numerosas obras literarias como La Tribuna de Emilia Pardo Bazan de
1882, o el caso mas famoso, Carmen de George Bizet de 1875, cuya heroina era una
sevillana cigarrera; pasando por sainetes y zarzuelas y haciendo de esta trabajadora un
objeto esteriotipado.
Tambien describe otro caso de trabajadoras que se dedican a la industria del
encaje, la otra industria basicamente femenina. De Burgos, mediante la explication que
hace de este tipo de industria en Venecia, propone una formacion profesional para la
mujer y la compara con un lugar especi'fico en Espana, Almagro (443). Esta sugerencia
de la autora tiene una contrapartida: la iglesia. De Burgos argumenta: “Pero renace un
germen de decadencia y de ruina; las monjitas, con el pretexto de velar por la moralidad
de las obreras, han empezado a entrometerse como maestras y acabaran por el
acaparamiento de la lucrativa industria” (444). Es evidente que textualmente ataca de
nuevo a la Iglesia que, con la intention de educar, lo unico que quiere es el beneficio
economico. Con esta cita pide un cambio y advierte de la existencia de un problema que
para la autora es fundamental porque ha llevado a Espana al retraso que sufria. La Iglesia
es, para de Burgos, la que ha influido mas en ese retraso del pais y es, ademas, una fuente
de corruption. La consecuencia categorica implicita en esta cita es el hecho de que si la
Iglesia se hace con el dominio de esta industria, acabara con ella y con los avances que
pudiera suponer para la mujer. Al mismo tiempo, plantea una solution. Si bien la Iglesia
es un impedimento para el progreso, tambien puede haber otro estrato social que lo
redima. En este caso propone que el estamento aristoeratico femenino invierta su dinero,
al igual que hacen las venecianas, para la financiacion de escuelas de formacion artesanal
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para las mujeres (174) . 29 De esta forma, se crearia, por un lado, una conciencia colectiva
femenina para ayudar a mejorar la situacion de genero; y por otro lado, cambiaria de
forma sustancial el panorama social espanol puesto que se desligaria considerablemente
la relacion de las aristocratas con el estamento eclesiastico. Hay que tener en cuenta que
las donaciones de mujeres a la Iglesia eran bastante considerables, lo que permitia una
relacibn estrecha de la jerarquia eclesiastica con este estamento social y repercutia en el
dominio omnipotente de la Iglesia en la implantacion de una moral mojigata en estas
mujeres. Y esta moral mojigata es lo que impedia la aceptacion de las nuevas corrientes
que podia renovar la situacion de la mujer
A su vez, se percibe una contrapartida en el texto en relacion con esta mujer
trabajadora. Carmen de Burgos pretende instruir a la mujer de clase media o baja para
realizar unos trabajos que le sean propios; esta educacion profesional le va a proporcionar
una mayor independencia economica y una mejora en su calidad de vida. Pero, a su vez,
Carmen de Burgos se da cuenta de las consecuencias que podria acarrear una posicion
demasiado radical y es por ello que, en algunas ocasiones intenta aminorar el efecto de
sus pensamientos y utiliza la vision tradicionalmente aceptada por el poder patriarcal al
proponer como mision fundamental de la mujer, el educarse para ser companera, esposa

29 No es esta la primera vez que Carmen de Burgos en el libro, alude a la fmanciacion de
las damas aristocraticas a algun aspecto de la vida cultural e intelectual de sus ciudades.
En la pagina 176, la autora apunta a las donaciones que hacen estas mujeres para el
embellecimiento de la ciudad, en lugar de darselo a los religiosos que para nada lo
necesitan y, al mismo tiempo, insta a las espanolas ricas a que sigan su ejemplo. De
Burgos dice: “La duquesa viuda, cuyo busto he visto en el municipio, no penso en ganar
el cielo por la donacion de sus riquezas a los frailes, y prefirio el engrandecimiento de su
ciudad y el alivio de los pobres. Es un ejemplo que seria digno de ser conocido por
nuestras ricas devotas, si ellas fueran capaces de apreciarlo en lo que vale” (176).
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fiel y madre. Hay que tener en cuenta que en el momento de publication de este libro
todavia las mujeres tenfan que expresar una serie de estrategias para no ser criticadas. De
esta forma, la autora se valia de argumentos en los que proponia la educacion de la mujer
como instrumento de mejora de su posicion dentro del circulo familiar tradicional. De
Burgos era consciente que la unica forma de convencer a la sociedad patriarcal de la
necesidad de mejorar la educacion de la mujer era mediante el convencimiento de que la
educacion femenina suponia la mejora de la familia. Esta estrategia se percibe claramente
en el expediente que entrego de Burgos a la Administration Publica:
Para concluir me ocupare de lo que yo creo el punto mas importante de la
educacion de la mujer: la ensefianza del hogar. No debe entenderse por
esto que para duena del hogar la mujer necesita solo la practica de las
labores caseras. No. La directora de la familia, companera del hombre y
educadora de la infancia; necesita conocer las arte, ciencias, las leyes, todo
lo que necesita saber la maestra o la artista y ademas el modo de dirigir y
administrar una casa, la economia domestica, la higiene de los alimentos y
de los individuos y la practica de las labores caseras para saber disponerlas
o ejecutarlas segun la necesidad. (64-65)
En este sentido, en Por Europa, expresa con escandalo la situacion de la parisina
que preocupada en exceso de su toilette antepone esta practica a su mision de madre y
abandona a los hijos a que se eduquen lejos de ella. Carmen de Burgos dice que estas
mujeres: “son esclavas de la toilette... incapaces de comprender que pudieran ser mas
felices vestidas de percal en un hogar modesto entre el amor y las sonrisas de sus hijos”
(50). La civilization que percibe la escritora es una sociedad abrumadora donde no hay
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tiempo para la familia. Las mujeres ricas son vanidosas y envian a sus hijos a educarse al
campo porque estd de moda y, de igual manera, las mujeres de clase media se
despreocupan del problema de los hijos para dedicarse unicamente al trabajo y a
fortalecer su economia:
jLos hijos! Se ven aqui pocos ninos; tan pocos, que el Estado se alarma
con la despoblacion de Francia. Es consecuencia de la vida vertiginosa y
de las costumbres. Las familias ricas los envian p o r moda a educarse al
campo; la madre antepone el culto de su propia persona y los cuidados del
tocador al deber para con sus hijos, creyendo que su fuerza reside en su
hermosura. En la clase media la mujer trabaja en la oficina como su
marido; no he visto en ninguna parte tantas mujeres empleadas como aqui;
estan en los comercios, en los cafes, en las oficinas, en todas partes; el
matrimonio no tiene mas que un fin economico. (50-1)
Si nos atenemos a un analisis meramente textual y no prestamos atencion a la vida
personal de la autora (divorciada, madre soltera y trabajadora que provee para su familia),
nos encontramos nuevamente con la tension que se percibe en el texto entre la imagen de
la mujer tradicional “angel del hogar” y la mujer trabajadora. Por un lado, Carmen de
Burgos es defensora del divorcio, entendiendo este como la ruptura del matrimonio y la
afirmacion del derecho de igualdad de la mujer frente al hombre y, por otro lado, protege
el nucleo familiar y la mision subsidiaria de la mujer dentro del matrimonio. Esta vision
que pareceria a primera vista contradictoria responde a la vision que se tenia de la mujer a
principios de siglo. La autora no es ajena a su tiempo y quiere resaltar el valor de la mujer
trabajadora y educada como forma esencial de su incorporacion a una sociedad mas
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m odem a e igualitaria; pero tambien, es consciente del efecto que produciria una visidn
muy radical dentro de una sociedad tan tradicional como la espaftola y es por eso que son
tan constantes esas tecnicas para, como se ha mencionado anteriormente, aminorar las
posibles criticas sobre sus ideas.
En esta cita, primero, se alarma de que no hay niflos en Francia por la vida
vertiginosa que llevan sus ciudadanos y por la despreocupacion de las mujeres por sus
hijos; y segundo, utiliza un lenguaje de admiracion en cuanto a la diversidad de trabajos
que ejercen las mujeres y en cuanto a la cantidad de participacion de esta en la vida
laboral a la par que el hombre. El caso de la mujer rica es claro ya que, para Carmen de
Burgos, es inexcusable que una mujer anteponga su mision de madre, al cuidado de su
“tocador;” pero en el caso de la trabajadora de clase media, es diferente. No tiene hijos
porque trabaja a la par del hombre, pero, a su vez, el trabajo la redime. Se asom bra y se
alegra de que tenga una situacion laboral igualitaria al hombre e, incluso, m uestra con
cierto agrado ese contrato matrimonial logico y economico que para la mentalidad
tradicional espanola de principios de siglo XX seria una completa aberracion. La tension
se acentua si tenem os en cuenta las palabras que pronuncio en la Conferencia que emitio
a su paso por Roma:
Yo entiendo que la participacion de la mujer en el trabajo no es un
progreso de las sociedades, sino un retroceso. En una sociedad perfecta,
donde exista la buena distribution del trabajo, a la m ujer le estaria solo
encomendado el de la guarda del hogar, no el de las oficinas ni las
fabricas.
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El trabajo de la mujer casada deberia ser siempre solo para ayudar a la
familia, nunca con detrimento de sus deberes de madre, {La mujer 21)
Para Carmen de Burgos no existen sociedades perfectas en donde la distribucidn
del trabajo sea tambien perfecta. En esta cita, la autora esti hablando de una sociedad
utopica en la que existe una distribucidn del trabajo perfecta. Producto de esta perfeccion
laboral, la mujer casada debe dedicarse absolutamente a las labores del hogar. Al no
existir esas sociedades utopicas, la autora muestra la tension que produce una mala
distribucidn laboral para la mujer. En otras palabras, si no existe una distribucidn perfecta
del trabajo, la mujer no deberia dedicarse exclusivamente al hogar, sino trabajar a la par
del hombre.
Mas adelante, nuevamente se aprecia otra tension cuando admira la sencillez con
la que se realiza el contrato matrimonial civil y la simpleza con que el juez explica los
deberes y obligaciones de los nuevos conyuges y la posibilidad de romper esos lazos
civiles una vez haya concluido o haya sido este enlace desfavorable para una o ambas
partes. Son ffecuentes en Por Europa las alusiones adversas a la santidad y la
indisolubilidad del matrimonio, ello permite afirmar que la autora aboga por una union
logica y no sagrada. Carmen de Burgos lo comenta diciendo:
las que quieren enviudar, piden la muerte de su consorte arrojando
piadosamente un alfiler negro. Tal vez coincidan muchas veces en la
misma suplica los dos conyuges. Esto es consecuencia logica del
sacramento que produce la gracia desunitiva y solo la muerte puede
romperlo. El dia que yo mire por la rejilla habia muchos alfileres negros.
(222)
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La tensidn entre el matrimonio y la mujer trabajadora se disipa aparentemente al final del
texto cuando la autora expresa su ideal de union matrimonial perfecta al describir la
relacion que mantienen sus amigos de Barcelona, Pelayo Vizuete y su mujer: “verdad que
su amable y bella esposa no es la hembra sino la compafiera, y su mision es la de dos
intelectuales que trabajan juntos y tienen eomunion de ideas y sentimientos. jSon tan
raros estos ejemplos!” (497). La autora pretende acoplarse, aunque sea parcialmente, con
el ideal de feminidad defendido por el sistema patriarcal espanol de principios del siglo
XX y, por ello, propone a la mujer intelectual dentro del nucleo familiar. La mujer de
Vizuete es la esposa perfecta que produce, a su vez, la union perfecta entre companeros
intelectuales. De esta forma, no produce tension en sus lectores al mostrar un
moderantismo en la figura de la esposa educada y perfecta compafiera del marido, ni
produce una ruptura abierta al discurso patriarcal.
Nuevamente, volvemos al tema principal del este estudio: la educacion. Esta
suponia la base fundamental sobre la que giran todos los aspectos relacionados con la
mejora de las condiciones de las mujeres. Es por eso, que aunque implicitamente, la
autora no inserte la forma en que se debia de ejecutar estas mejoras educativas en el libro,
intrinsecamente si lo hace mediante las referencias a las ocupaciones de las mujeres en
los dos paises que describe en este libro de viajes. Donde claramente si expone como se
debia de llevar a cabo estas mejoras educativas es en la conferencia que pronuncio en la
Asociacion de Prensa de Roma y en las memorias que entrego a la Administracion de
Instruccion Publica ya que en estas dos ocasiones la autora destinaba sus interlocuciones
a un publico especializado. A su vez, en ambas ocasiones la funcion fundamental era la
de informar especificamente de los temas relativos a la educacion de la mujer. Por el
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contrario, los libros de viajes estaban destinados a un publico general y las disertaciones
concretas y espedficas sobre la instruccion de las mujeres eran solamente un elemento
mas de la concienciacion sobre la necesidad de reformar el sistema educativo para
permitir una mayor igualdad de la mujer en la vida social, cultural y politica del pais.
De esta forma, en la conferencia de la Asociacidn de Prensa de Roma, la escritora
solicita la necesidad de educar a las mujeres segun su clase social y para ello pide “de un
modo imperioso la necesidad de mejorar, educandola, la suerte de la campesina” (19).
Esta educacion seria mediante la creacion en Espana de escuelas de agricultura como las
ya existentes en Inglaterra. Pero sin olvidar que debe de existir una division clasista del
trabajo de la mujer: “La hija del aldeano debe recibir una instruccion a la vez tecnica e
industrial; la del rico hacendado necesita cultura para dirigir su casa y ser companera del
padre, el hermano o el esposo en la vida comercial y r a r a r (20) y las mujeres de clase
alta, para Carmen de Burgos: “Se educan con institutrices extranjeras o en el convento;
tienen, pues, una educacion mas brillante que solida” (33). En definitiva, su comunion
entre la mujer y el trabajo es el ideal que tiene de “la N icolasa” de M atrimonios
Morganaticos de Max Nordeau. Este propone que la mujer se debe educar en la escuela,
pero tam bien propone que se debe educar a la sociedad que la rodea. Carmen de Burgos
lo explica diciendo:
Para mi el ideal de la educacion de la mujer lo he encontrado en la
N icolasa.., Es el tipo ideal de mujer modem a, dulce y fuerte, que am a y
piensa, con conciencia perfecta de sus derechos y deberes. Pero este
caracter no se forma en la escuela, es preciso que sea igual todo el medio
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ambiente, que la sociedad sea libre sin peijuicios ni preocupaciones. (La
mujer 33)
Es evidente que esta aparente contradiction en su manera de pensar en cuanto a la
mujer trabajadora y a la esposa que trabaja suponia un modelo conciliatorio entre el ideal
del “Angel del hogar” y la mujer liberada y, a su vez, una forma de entrar en el discurso
tradicional masculino imponiendo la vision de una nueva mujer que es a la vez buena
madre y esposa y trabajadora independiente. De igual manera, esta forma de expresarse
ante la Administration de Instruccion publica era una combination de lo que ella
pretendia cuando hablaba de su ideal de la Nicolasa. Esta nueva mujer que propoma
Nordeau debia educar, por un lado, a la sociedad para que admitieran el nuevo modelo de
mujer compafiera, madre y educadora utilizando un acercamiento retorico en los mismos
terminos que el hombre (sociedad en terminos generales de la epoca) entendia:
compafiera y madre sumisa. A su vez, esa sociedad debia de aceptar el rol de la mujermadre y esposa y adaptarlo a las necesidades educativas de ese momento para enfatizar la
necesidad que esta tiene de un aprendizaje mas especializado. Este aprendizaje la llevaria
a mejorar su mision de madre, esposa y compafiera de una forma mas efectiva. De esta
forma, el lenguaje se convertia en una estrategia puesto que la autora sabia que debia
aceptar un discurso masculino para adquirir la autoridad de que carecia como mujer. Asi
en sus escritos, utilizaba una retorica masculina para intentar implementar unas mejoras
que la afectaban directamente, En segundo lugar, el modelo de la Nicolasa propoma la
educacion de la mujer en cuanto a la mision mas activa que debia desarrollar dentro del
matrimonio.
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Finalmente, Carmen de Burgos expresa una duda al no tener la certeza de que su
trabajo como pensionada por la Administracidn fuera suficiente para producir un cambio
en el sistema educativo del pais. Esta duda la enuncia primero en su entrevista con
Nordeau. Este le pregunta: “Entonces, ^espera usted que su viaje pueda servir para la
refonna de la ensenanza femenina? Eludl la respuesta, sirviendome de base sus palabras
para hablar del admirable tipo ideal de la mujer modema que ha sabido crear en la
Nicolasa de Matrimonio Morganaticos” (84). Y mas tarde lo afirtna cuando expone: “ ...
no me atrevo a esperar si mis pbservaciones pesen para nada en el ammo de los que las
lean... Si las leen” (204). Es por ello que hace publico parte de sus viajes como forma de
no quedar silenciada.
Esta duda implica una posicion ante la sociedad de principios de siglo. Por un
lado, es consciente de que los avances en la educacion de la mujer requieren un proceso
mas lento y una concienciacion extensiva en la sociedad espanola; pero por otro lado, a
pesar de que no piense que sus esfuerzos vayan a tener una recompensa rapida, no quiere
decir que su texto no sea un ejemplo de reivindicacion de los derechos de la mujer; todo
lo contrario, su texto se convierte en subversivo al intentar irrumpir en el discurso
tradicional masculino con una voz publica que se afirma de forma femenina y feminista y
que, no solo critica de una forma directa al pais, sino que propone soluciones concretas a
problemas concretos. De esta forma, son evidentes sus ultimas palabras al final del libro
ya que hace una peticion con la esperanza ferviente de que su trabajo suponga un grano
de arena que pueda llevar al cambio. Se siente luchadora por lo que cree es justo y esa
lucha es para ella, su vida. De Burgos argumenta:
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Dentro de poeos dt'as estare de nuevo en Madrid; ahi me espera el trabajo,
la constante lu ch a... la etem a rebeldi'a que levanta mi pensamiento contra
el terrible fardo de prejuicios, convencionalismos y miserias que nos
oprimen. Luchar contra esa montana, desquebrajarla, abrir en ella surcos
para que germinen la Justicia y la Libertad, es un empeno semejante al que
hizo salir a D, Quijote a los eampos de Montiel. Lo se. S6 que las fuerzas
de una mujer no removeran la montana, pero acaso le arranque un grano
de arena y ensene a otros el cam ino... La lucha es la vida y yo siento el
ansia de vivir. (502-3)
Esta cita se convierte en la clave de sus aspiraciones reivindicativas de la mujer y
supone, a su vez, una peticibn fem inista en cuanto al hecho de pedir justicia y libertad
para las mujeres, Por un lado, se muestra como una mujer trabajadora que lucha
constantemente contra los perjuicios de la sociedad patriarcal estancada para liberar a la
mujer de una sociedad que la oprime. A su vez, lucha por un sistem a m as libre e
igualitario para la mujer. De esta forma, deshace definitivamente el ideal del “angel del
hogar” en el sentido de solamente con la m ejora en la educacion de la mujer, se puede
confeccionar un hogar mejor, sino que propone una mujer que lucha constantem ente por
implem entar una sociedad donde “germinen la Justicia y la Libertad”. Su discurso se hace
utopico

como

el

de don Quijote y tiene como mision la busqueda de adeptos ya que

pretende ensenar “a otros el camino” para que sigan su lucha reivindicativa de los
derechos de la mujer y protejan su ideal.
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CAPITULO III
SEGUNDO VIAJE. CARTAS SIN DESTINATARIO (1911 ) M
Carmen de Burgos en sus memorias explica la necesidad que tiene de viajar de
nuevo ya que para ella el viaje suponia el mayor de los descansos. De esta forma, la
autora explica que: “Van a llegar las vacaciones escolares de verano y necesito mas que
ningun otro ano un descanso. Y como ya se intuye, el mejor sosiego lo alcanzo viajando.
Belgica, Holanda y Luxemburgo, pasando de nuevo por Paris, es mi nuevo itinerario”
(Utrera 209).
A pesar de que Cartas sin destinatario no tiene fecha de publication, sabemos,
por las memorias que ha recogido Utrera, que viajo en el verano de 1911. Este ano fue un
ano lleno de cambios para la autora. Primero, consiguio la plaza de maestra en la Escuela
Normal de Madrid; siguio colaborando asiduamente en el diario El Liberal y participo en
la

revista

Alham bra

de

Granada.

El

editor

valenciano,

Sempere,

continuo

encomendandole traducciones que le suponian una entrada mas en su ajustado salario
(Utrera 199); escribio dos libros, uno La voz de los muertos y Cartas sin destinatario y
una novela corta, E l honor de la fam ilia, que habia sobre la intolerancia de los clerigos en
una ciudad provinciana A pesar de su actividad literaria y docente, Carmen de Burgos
viajo en el verano de 1911 y despues recogio sus experiencias personales de su viaje por
Belgica, Luxemburgo y Holanda y las hizo libro.

30 El analisis que se ha hecho de este libro difiere un tanto del anterior. Este se ha
dividido en secciones que corresponden a los paises que Carmen de Burgos visito.
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La estractura de este libro difiere un tanto del anterior, A pesar de que mantiene la
forma epistolar, esta es mas simplifleada. El libro esta dividido en 31 capitulos en
numeros romanos y con titulo, que pretenden ser cartas dirigidas a un interlocutor
desconocido, en apariencia, donde el lugar y la fecha de cada una de estas supuestas
cartas han desaparecido. Cartas sin destinatario tiene una serie de rasgos estructurales
especificos que lo diferencian de Por Europa.
En prim er lugar, el titulo del libro nos hace pensar en el deseo de la autora de
dirigir este libro a un publico en general, desconocido y universal. Esta incognita era solo
una tecnica narrativa que utilizo la autora para desplazar la atencion del verdadero
destinatario de su libro: “Voy escribiendo mi diario del viaje, que servira para mi
proximo libro al que titulare Cartas sin destinatario. Un embuste mas en mi vida, porque
el destinatario existe, no puedo evitar pensar en el, y estoy muy cerca suya” (Utrera 209).
La relacion que mantiene la escritora con Ramon Gomez de la Serna es muy intensa en
esa epoca y es un reflejo evidente en su obra. Pero si nos atenemos al analisis del discurso
de superficie que propone Michel Foucault, que no existe ninguna realidad escondida
dentro de un texto, sino diferentes interpretaciones y tampoco existe un sub-texto, sino lo
que se ve superficialmente (1992, 119), debemos de interpretar el texto de Carmen de
Burgos de la misma manera; es decir, segun la realidad textual superficial del texto en si.
En este sentido, el anonimato del destinatario del texto se va desvelando segun se analiza
este. De esta forma, a medida que nos adentramos en su lectura, nos damos cuenta, por
las constantes referencias en el libro, de que si tiene un destinatario m uy concreto. De
Burgos quiere esconder su interlocutor en una ola de misterio; Concepcion Nunez Rey
dice al respecto: “[aparece] un interlocutor invocado por la autora, pero esta vez lo
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envuelve el misterio, no es identificado” (167), Desde el primer capitulo, Carmen de
Burgos nos muestra a un destinatario que pretende ser un ente o ser interior. La autora
argumenta: “se le escribe al ser que va en nosotros y que no ha podido, porque esta muy
hondo, gozar las emociones que nos conmovieron” (6), A la vez, nos esta diciendo que su
destinatario es el “genio familiar” que “vive en nosotros y lejos de nosotros” (6). Este
genio familiar conforma una trinidad mistica que es descrita como “ese ser anonimo y
amado, cuyo rostro no hemos visto, que tiene todos los rostros y crea una nueva Trinidad
mistica” (6). La utilization del “genio familiar,” no es nueva; la autora utiliza ese mismo
concepto en la novela que publico ese mismo ano, La voz de los muertos. En este libro, el
“genio familiar” funciona como un ente imaginario que dialoga con el narrador y
funciona como conciencia de la voz narrativa con la funcion de desvelar el pensamiento
de la autora.
En el caso especi'fico de Cartas sin destinatario, el uso de ese genio fa m ilia r es
una tapadera inicial que deja paso rapidamente a la evidencia de un destinatario concreto.
Este destinatario se va mostrando textualmente por la aparicion de una serie de recursos
narrativos que la autora va presentando. Primero, se va percibiendo un sentimiento de
soledad en la nostalgia del pais natal que nos lleva a dilucidar a esa persona a la que va
dirigida el libro. Al final de este primer capitulo o carta, la autora siente la anoranza de
Espana y por primera vez, su destinatario se hace concreto en la expresion de: “Me siento
triste, y por eso te escribo mi primera carta” (9). Ya el destinatario no es desconocido y
universal, se nos muestra a un ser concreto al que la autora le tiene un carino especial al
relacionar la tristeza que siente con el alivio de escribirle una prim era carta. Esta
referenda concreta se va especificando y en el segundo capitulo se hace mas evidente
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cuando la escritora hace referencia a las baftistas que muestran su cuerpo medio desnudo
y siente celos de que su amado pudiera ser uno de esos hombre que las devoran con los
ojos. Carmen de Burgos expresa el sentimiento que siente por ese narratario concreto al
mencionar: “Yo he sentido celos pensando en ti, en el bien amado; me ha parecido que la
veias, que me eras infiel como todos esos hombres a sus amadas y he tenido miedo de no
saber perdonar” (15). O m as adelante, sigue buscando a su amado en la anoranza:
“buscarte a ti en la ciudad silenciosa donde paseo sola mi tristeza” (20) e incluso intercala
referencias biograficas concretas como: “Hoy he tenido carta de Espana” (69). Mediante
la revelacion paulatina de este interlocutor, le va dando al texto una autoridad narrativa
ya que lo va acercando al lector al concederle un grado de sentimentalismo y subjetividad
a su texto. A su vez, le esta confiriendo a la narracion una nota de realism o puesto que
m uestra datos supuestamente reales y concretos como el hecho de recibir una carta o sus
sentim ientos hacia ese interlocutor. De esta forma, crea un libro de viajes, que son
ademas cartas de amor. La autora crea un doble genero epistolar: el del viaje y el de amor
El hecho de que en el libro se intercalen tres personas es muy curioso. En primer
lugar, utiliza un yo que hace referencia al estado emocional de la autora y a la relacion
personal que mantiene con el narratario, Este yo esta cargado de sentim entalism o y
evocaciones romanticas de la autora, asi como de referencias a su soledad y a sus estados
de animo. En otras palabras, m uestra la relacion que mantiene el yo narrativo con el
enamorado. Tambien, aparece un nosotras que se trata de un referente concreto a tres
personas: la autora, su hija y la am iga que las acompana: “Rafaela Sanchez A roca saca
sus pinceles y empieza a pintar” (196). Mediante el uso del “nosotras,” la autora describe
los lugares por los que esta pasando y hace explicaciones espedficas de museos, pinturas,

59

edificios de interns o cualquier lugar concreto por el que pasean y, al mismo tiempo, hace
referenda a la pereepcion que tienen las tres viajeras de estos lugares.
Existe otro “nosotros,” mas reflexivo, que hace referencia a una colectividad; en
este caso, ese nosotros representa a los espafioles bajo la perspectiva de Carmen de
Burgos. Desde la primem pagina, la autora nos muestra esa colectividad diciendo: “Hay
que decir todo esto que llevamos en el fondo de la conciencia con el dualismo de los
sentimientos y la razdn, en las mil sensaciones hijas de la pluralidad de nuestro espiritu”
(5). Ese uso del nosotros muestra claras reflexiones sobre las diferencias que la autora
encuentra entre los meridionales, es decir, los latinos y los europeos del norte. La autora
menciona estas diferencias diciendo: “En estos temperamentos belgas la Historia hace
poca impresion: se limita a saberla. En nosotros, los meridionales, marca una huella
indeleble; nosotros no la sabemos solo, nosotros la sentimos. Elios aprenden la Historia
con el cerebro, nosotros con el corazon” (20).
El texto no presenta referencias cronologicas concretas. Al contrario de Por
Europa, aqui cada capitulo no termina con el lugar y la fecha, sino que se hace un
recorrido mas reflexivo en donde las circunstancias materiales y practicas del viaje son
menos frecuentes que en su libro anterior (Nunez 169). A pesar de que no se vea
claramente el tiempo del libro, de Burgos hace alguna referencia aislada de un momento
o tiempo especifico. Por ejemplo, cuando observa que: “Todo Julio es fiesta aqui, y hoy,
noche de domingo, se engalana ante mi este lugar de duelo” (124). Por otra parte, el tema
de la estetica es bastante frecuente en el texto y es propio del periodo modemista y de la
Generation del 98. La autora refleja su pasion por lo estetico al hacer constantes
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referencias a sus preferencias artisticas, especialmente en pintura ya que las digresiones
sobre cuadros y pintores ocupan una parte importante del mismo.
Este texto tecnicamente difiere del anterior. Por un lado, segun Nunez Rey, en su
pretension de objetividad informa sobre la realidad de las sociedades; incluye numerosos
datos estadisticos y tecnicos de la economia de los paises. Por otro lado, emplea unas
formas de lenguaje subjetivo, tipicas del modemismo, para referir las emociones
esteticas. La

autora describe el paisaje belga como si se tratara de un cuadro

im presionista y plasma estas impresiones de la siguiente manera:
El cielo esta aqui mas cerca del suelo, se aploma en fajas de nubes grises,
por zonas, que sin ocultar el disco de luz lo amortiguan, lo enfrian, lo
hacen palido primero; amarillo rojizo despues; sin rayos ni lumbre. Brilla
con un claror lunar, como un objeto iluminado de lejos, y la N aturaleza
toda se envuelve en una tonalidad melancolica, acuosa. (6)
Asimismo, utiliza un lenguaje pre-surrealista con expresiones formales y esteticas
puramente vanguardistas como el parrafo siguiente:
Miro al cielo. Corren nubecillas ligeras; muy blancas y tenues...S on
pedazos de estatuas rotas...V eo un campanario gotico; un rey sin rostro,
con corona y vestiduras flotantes...dos trenzas largas...D eben de ser de
m ujer rubia...U n guerrero sin cabeza y con arm adura.. .anim ales extranos;
flores y plantas gigantescas. Un sepulcro con un figura yaciente; una
mitra; las faldillas de gas de una bailarina sobre dos piem as de m arm ol...
El sueno y la realidad se han confundido; el pasado y el presente se han
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mezclado. No veo ya los paisajes reales, sino los paisajes de las aguas y
las nieblas. (210)
El libro tiene ciertos reflejos de la influencia de las greguerias de Ramon Gomez
de la Serna. Carmen de Burgos las refleja de esta forma: “La vela latina es u n ajo y a en el
prendido de gala del Oceano” (11) o tambien euando dice: “un interior que se sorprende
tiene el encanto de un libro que no se ha leido” (239). Blanca Bravo Cela ha percibido
esta tenue influencia de las greguerias de Ramon Gomez de la Serna y explica: “<como
las flores del almendro en la sonrisa de la primavera>. ^No es esta acaso una gregueria?
Indudablemente Carmen esta pensando en Ramon cuando escribe y le hace un pequeno
homenaje” (151).
Carmen de Burgos utiliza el perspectivismo al describir los espacios fisicos. La
escritora describe estos espacios intentando mostrarlos “sin contaminaciones” (Bravo
172). Se entremezclan los distintos puntos de vista al describir lugares y utiliza una
tecnica que se asimila a la cinematografica al describir la catedral de Santa Gadula en
Bruselas mostrandola desde fuera como si el objetivo la estuviera emplazando desde la
periferia hasta su fachada; despues, describe el interior para, finalmente volver al exterior
e invitar al lector a visitarla. De Burgos hace participe directo al lector cuando le hace un
llamamiento directo al indicarle: “Pero salgamos” (118). A su vez, presenta un punto de
vista subjetivo en la description de esta catedral en la que se entremezclan las reflexiones
personales de la autora acerca de la intolerancia religiosa y los crimenes en nombre de
Dios:
Indigna ver en la cuarta ventana... la leyenda de aquellos judios que
robaban hostias para matar de nuevo en ellas a Jesus. Las formas dejan en
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pos de sus pasos un reguero de sangre al ser heridas por los pufiales, y
descubierto el crimen por el milagro, los culpables son condenados a
muerte, Se siente deseo de pasar una esponja humeda y borrar los colores
que perpetuan esa patrana a cuya sombra cometieron tantos crimenes.

( 118)
A pesar de que el tono es mucho mas moderado que en Por Europa, se percibe
aun la denuncia sobre temas que le incumben de una forma intensa. La denuncia que
Carmen de Burgos manifiesta en Cartas sin destinatario no es una denuncia directa como
en el libro anterior, sino que, en este caso, intenta presentar los hechos sin enjuiciarlos
abiertamente para mostrarlos en forma de digresiones personales. Los problemas a los
que hace referencia siguen siendo los mismos: la religion, la mujer y su situacion, las
estructuras sociales y politicas y la educacion.
La educacion, en este viaje, no se presenta de la misma manera que en el anterior
puesto que esta vez no viaja pensionada por el gobiemo, sino por placer y por descanso.
Para Carmen de Burgos, la originalidad de este viaje reside en reflexionar sobre Europa
sin mediatizaciones: “Por fortuna, no viajo pensionada por el gobiemo para tener que
visitar escuelas pedantes y ver como nos preguntan candorosamente delante de un tablero
contador: “-Usted no habra visto estas cosas en Espana” (70).
A pesar de que el proposito de su viaje sea diferente, su pronunciamiento a favor
de los ideales educativos del momento es mucho mayor que en el libro anterior ya que en
el momento de redaccion de este libro, la autora estaba libre de las cohibiciones
gubemamentales que tenia cuando redactaba el anterior y, a su vez, el hecho de que
escribiera el libro por placer, seleccionando los paises que la autora queria visitar, hace
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que esta narraci6n posea una mayor libertad narrativa para expresar sus opiniones, En
este sentido, se pronuncia libremente a favor de la necesidad de la educacion de la mujer
y no se pone trabas para expresar su opinion sobre la mala instruccion gubemamental en
el subdesarrollo intelectual de la mujer. En una conferencia que pronuncio en Bilbao el
18 de febrero de 1911, Carmen de Burgos argumenta:
El problema de la libertad de la mujer queda demostrado que es s61o de
educacion...El arte de ensenar a ensenar apenas existe; pomposamente
llamamos Pedagogia a los conocimientos rutinarios que poseemos...Lo
escaso y misero de las escuelas espanolas lo sab&s todos. Lo unico raro es
que se sepa y se tolere. (Mision 12)
Tambien reflexiona sobre la libertad que le da el hecho de viajar por placer y la libertad
que tiene de poder criticar al gobiemo que impone unos reglamentos especificos a los
pensionado que buscan instmirse en las nuevas tecnicas pedagogicas extranjeras: “Por
fortuna, yo no traigo las terribles ocupaciones pedagogicas y puedo irme a pasear a los
bosques” (129).
A pesar de que se percibe un cierto recelo hacia las escuelas europeas y la
supuesta superioridad frente a las espanolas, tema que se ira deshilando en el analisis de
la obra, su interes por todo lo que supone la mejora en las condiciones educativas se
refleja en sus obras de una forma bastante marcada. La primera mention que la autora
hace sobre la educacion de los ninos es acerca de los hospicios. En este sentido, se
percibe la influencia de los postulados educativos krausistas en cuanto a la educacion del
nino. Para Sanz del Rio, se debia crear un ambiente familiar en todo centro educativo y,
para ello, la escuela se convertia en una extension del hogar. La educacion debia ser una
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continuation de la vida familiar y era neeesario que el nino volviera al seno familiar
todos los dias para “[que no] perturbe, ni mucho menos suprima, sino excepcionalmente,
la insustituible vida familiar, sagrado e inviolable asilo de las intimidades personales”
(Programa de la Institucion Libre de Ensenanza 1934, 65). En este sentido, de Burgos
reflexiona sobre la tristeza del nino sin hogar y la falta de sentimiento familiar que tienen
los hospicios en general y concretamente el hospicio de ninos de Roger de Grimbergher
en la ciudad belga de Mariakerke. La autora expresa el alma de los hospicios en los que
se ha de uniformar al nino por dentro y por fuera porque en ellos no hay cabida para la
individualization:
|C6mo apena el alma de un hospicio! Un edificio grande que hace anorar
el calor del hogar de todas las casitas pequenas. Se deben de sentir muy
solos esos ninos... Todos son iguales, se marca en todos los rostros una
expresion comun; oyen decir siempre las mismas cosas; se les uniforma el
espiritu con el vestido... Es triste que la sociedad haya tenido que
almacenar los hijos sin madre en un asilo grande y frio, cuando en todo
hogar debe de haber un sitio para el hijo de todos. (12-13)
Esta cita, nos demuestra, por un lado, la tristeza que produce a la autora esos
ninos solitarios que ansian desesperadamente un hogar que les proporcione singularidad.
A su vez, se convierte en un arma de critica social porque arremete contra la sociedad en
general, que no sabe canalizar un sentimiento que refuerce los vinculos familiares
verdaderos y puros en el sentido de fortalecimiento de la personalidad del nino y la
preparation para un futuro justo e igualitario. Ademas, canaliza esa critica hacia
sociedades concretas que no han sabido crear organismos en los que se integre a los ninos
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huerfanos y se les proporcione una educacion equilibrada basada en la unidad de la
familia. Es importante m eneionar que el fundamento primordial de la educacion de las
mujeres a finales del siglo XIX y principios de XX era, segun Ballarfn; “ la
transform acion social a traves de la educacion y las mujeres, como m adres y esposas,
estaban en su base” (64). De esta forma, la autora propone la m ision esencial de la mujer
espanola de transform ar la sociedad y para ello, es necesario que se eduque con las
mism as bases de las m ujeres de la Europa desarrollada y con sistem as de educacion
progresistas y, a su vez, que refuerce los lazos familiares para crear un nuevo individuo
que sera el futuro de la nacion. La autora propone:
Educar e instruir a las que m as tarde han de llenar en el hogar domestico
las im portantes m isiones de esposa y madre, siendo por tanto las que
ejercen m ayor influencia en la sociedad porque ellas son las que educan al
tiem o corazon de sus hijos y las que influyen con su ejem plo y sus
consejos en las decisiones de su esposo, por lo que podem os decir que la
mujer, desde su m odesto hogar, es la que decide la suerte de las naciones.
(En Starcevic 42)
Esta cita, a parte de exponer la necesidad de que la m adre se eduque para “llenar
el hogar dom estico,” conlleva una intencion subversiva a la hora de darle un valor a la
m ision de la m ujer que antes no era siquiera im aginable. Ahora, segun la autora, la mujer
tiene el poder de transform ar la sociedad hasta el punto de decidir “ la suerte de las
naciones.” Asi pues, se trata de una form a m as de adoptar el discurso m asculino desde el
espacio sim bolico femenino del patriarcado y subvertirlo hacia una prim era llam a de
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emancipaci6n o de concienciacion de la funcion de la mujer en un marco, ya no
domestico, sino cultural, social y, por que no, politico,
En cuanto a la percepeion que tiene Carmen de Burgos de la sociedad flamenca,
la nota mas caracteristica es la aversion hacia su gente. Para la autora el flamenco es un
ser que influenciado por su herencia germanica es un pueblo sin alma. De Burgos explica
que: “es este un pais de brumas, en el que rara vez brillan las estrellas. Se apagan todos
los tonos de color en este conjunto palido, las mismas olas no tienen rumor ni espuma.
Para ver el alma de un pais basta ver su cielo” (16) o mas adelante expone:
“ iVerdaderamente es hermosa Bruselas! Es lastima que le falte alma” (116). Su
poblacion es ruda, austera e intolerante. Define a los hombres como seres “sumergidos en
un sueno estupido... [que] dan la impresion de eternos durmientes... pero que solo la
vida animal les domina” (38). Pretende desmentir la idea que en Espana se tenia de los
belgas flamencos como hombres creadores e imaginativos y con un gran sentido satirico.
De Burgos los presenta como grotescos y fantoches:
Cuando no conocia Belgica, creia ver un espiritu satirico en los cuadros de
Terrier. Ahora veo solo una admirable realidad. La satira esta en nosotros
que no comprendemos este espiritu belga y pensamos que es falso lo
grotesco, lo fantoche, lo forzado de los cuadros de Terrier. Es que aqui es
la vida asi y son asi las gentes. (102)
Lo unieo que redime al belga es su trabajo y su espiritu empresarial. Son
numerosas las eitas que la autora hace a lo largo del libro sobre el espiritu comercial y
empresarial del belga y, en general, de todos los hombres de los paises bajos: “Es curioso
observar que hasta en los momentos mas dificites la politica belga no pierde de vista el
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eomercio” (52). Tambien resalta ei papel que el socialismo ha tenido en estas sociedades
donde el obrero se ha convertido en un estamento primordial de la sociedad que se
percibe en “las casas suntuosas pertenecientes a los gremios [que] demuestra la influencia
del elemento obrero, preponderante desde muy antiguo en esta tierra de socialismo” (66).
A pesar de esta notable redencion por el trabajo, de Burgos intercala su rechazo a la
cultura belga porque piensa que su pueblo carece de espiritu individual y de alma:
Su vida se desliza con la regularidad de una maquina...La individualidad
poderosa de nuestro pueblo en que cada miserable lleva un senor dentro de
sus harapos, se queda aqui anulada por el espiritu de asociacion, de
colectividad. Se hace todo en comun; se obedece sin replica y sin
razonamiento. El trabajo siempre es mecanico, regular, perseverante. (634)
Esta aversion por el pueblo belga se incrementa por la falsedad de sus gentes y su falta
de creatividad. Este pueblo busca solamente el negocio y el enriquecimiento a cualquier
precio. Para la autora estas gentes: “toleran al extranjero porque les conviene, pero no
llegan a amarle y si pueden le explotan cuando se les presenta la ocasion” (115).
Las descripciones que hace la autora de Belgica son mecanicas, sin ilusion, da la
sensacion de que se fuerza a hacer las descripciones del pais y se percibe en el texto ese
deseo de salir de ellas lo mas pronto posible. Aqui ya no hay, como en Por Europa, la
admiracion, el regocijo en lo visitado, la expectacion. No existe ilusion, ni asombro, el
pais la aplasta, la aturde pero se ve obligada a seguir describiendo un pais que ve vacio de
espiritu, grotesco y falso. La autora tiene una pretension interna a la hora de describir esa
inferioridad espiritual, por asi decirlo, de los belgas. Por un lado, la utiliza como critica
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indirecta hacia el espanol que sumergido en una dilatada agonia producto del sentimiento
de fracaso del 98, no sabe valorar las cualidades imaginativas y creativas que le son
innatas y se deja llevar por unos condicionamientos extemos que no deberian tener
cabida para la superacion de un pueblo. Por otro lado, hace una critica al sistema politico
de Belgica, cosa que otorga a su narration una autoridad empirica producto de la
observacidn de la realidad belga. Esta autoridad empirica del que ve y escribe
proporciona a la autora la herramienta para analizar el sistema de gobiemo de ese pais. Si
bien, en su tercer libro, la adoption de los modelos politicos socialistas es mucho mas
marcada, en este relato, muestra las asociaciones de obreros y los gremios como algo
positivo. Alaba la mision del gobiemo que les proporciona la ayuda necesaria para
constituirse en pos de una mejora economica del pais, pero, a su vez, critica la
deshumanizacion de estas asociaciones donde la individualidad ha perdido su razon de
ser.
Otro de los temas constantes en los libros y ensayos de Carmen de Burgos es la
higiene. Esta es de vital importancia porque constituia una de las bases de la educacion de
la mujer. La escritora pretendia educar a la mujer espanola para que incrementara la
higiene en todos los campos de su vida.

En todo el libro, la autora hace constantes

referencias a la higiene y la limpieza de las ciudades belgas con la intention de trasmitir
una imagen saludable de lo que podria ser un pais de progreso. Utiliza ejemplos
especificos como la description de las calles de Amberes para exaltar la vision edenica de
este pais:
Pocas poblaciones daran una sensation tan agradable a su entrada como
Amberes... por todas partes se encuentran calles amplias y limpias, que
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casi todas llevan nombres de grandes pintores. En todas ellas he observado
una nota simpatiquisima. La pasion por las flores, la limpieza y la
omamentacion que hay en todas partes... Se piensa que en esas easas
floridas por fuera debe de reinar dentro el amor, la tranquilidad, la paz
patriarcal. (71-72)
Es curioso que estas descripciones recuerden los primeros textos del proceso de la
conquista y colonizacion de America. Si bien, Cristobal Colon tenia una doble pretension
a la hora de describir el nuevo mundo: vender el producto americano a los reyes de
Espana para que siguieran financiando la colonizacion de Las Indias y proporcionarse un
reconocimiento personal en el proceso del descubrimiento; Carmen de Burgos, utiliza la
misma tecnica, pero con pretensiones diferentes. La autora tambien quiere vender un
producto: una nueva civilization donde reine la paz y el amor, donde ya que sus
ciudadanos y su gobiemo mantengan las ciudades limpias y se preocupen por el arte. A
su vez, hace una critica a la Espana tradicional. La autora describe la sociedad belga en
los terminos de un sistema de organization tradicional y patriarcal que son los que
usualmente se proponian dentro del discurso dominante, Esta nueva Belgica, tradicional y
patriarcal, lo es porque ha impuesto una cultura basada en la limpieza y en el arte y
Espana que aboga por mantenerse tradicional y patriarcal, no posee las condiciones
higienicas belgas, ni su gobiemo se ocupa de ellas o del arte.
De esta forma, propone al poder patriarcal espanol un modelo social que da la
estabilidad e impone las normas sociales de la division de genero impuestas por el
discurso masculino. La division de genero que de Burgos describe en la sociedad belga
otorga a la mujer los atributos tradicionales que la relegaban unicamente al entomo
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dom^stico, el amor y la tranquilidad del hogar, y los hombres, por su parte, son los que:
“administran la justicia y los negocios del pueblo rodeados de flores; por fiierza tienen
que ser honrados y leales” (72). En defmitiva, con esta t&ctica incita a la sociedad
patriareal espaflola a que adopte unas normas que ella considera beneficiosas para el
progreso implicito de la mujer, ya que para mejorar las condiciones higienicas, estas
deben educarse mejor y a su vez, lo expone de forma que no irrumpa en el discurso
patriarcal tradicional.
Al mismo tiempo que se percibe ese deseo por la limpieza, Carmen de Burgos
introduce un matiz discordante en su descripcion. Al decir que debe de reinar en las casas
belgas la paz patriarcal, nos pone de manifiesto una autoridad omnipotente que vigila y
controla el poder. Mas adelante, la autora explica: “tengo que hacer un esfuerzo para que
las flores no me oculten el verdadero espiritu de la ciudad... Aqui hay una nota pesante,
alemana, sajona, en los suntuosos edificios nuevos, y sobre todo la torre de la catedral
parece que aplasta a la ciudad entera bajo su peso” (72). Para ella, la limpieza de una
ciudad no es, o no debe ser solamente superficial. Debe de ir unida a un espiritu
armonioso que, en defmitiva, no lo encuentra en el caracter del hombre germanico por su
predominio y por su supuesta superioridad. Con respecto a este punto, Carmen de Burgos
argumenta: “Me parece que nos ha mirado con cierto desprecio. Aqui una persona que no
habia flamenco se considera como un ser inferior” (75). La idea de la superioridad propia
que tienen los flamencos va unida a la intransigencia y a la intolerancia que tienen a lo
foraneo y se convierte en una nota de alerta para cualquier sociedad que base su
organizacion social, politica o cultural en permitir enfrentamientos raciales inconsistentes
y perjudiciales para una sociedad modema basada en la igualdad del individuo.
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El tema de la tolerancia es tambien relevante para la educacion y la autora lo
expresa en un moment© especi'fico en la narration cuando expone los problemas que hay
en este pais a la hora de escoger un idioma para la nation. Este argumento que hoy en dia
sigue siendo un tema de actualidad, pone de manifiesto la necesidad de unificar la
ensefianza, de no limitar la educacion bajo lemas de intransigencia ya sean culturales,
religiosos o linguisticos. Para de Burgos, cada nacion deberia implantar el idioma que se
considerase oficial del pais; en el caso de naciones bilingiies la ensefianza debia ser
bilingiie tambien. Critica a la poblacion flamenca por su intolerancia que llega hasta la
injusticia y que esta basada nuevamente en la supuesta superioridad petulante del
flamenco:
En la ensefianza de las lenguas germanicas y en las de la historia,
geografia y ciencias naturales se emplea siempre la lengua de la nacion.
Sin embargo, los flamencos no estan contentos. Desean que su idioma se
declare unico oficial... En la escuela primaria la ensefianza es libre de
adoptar la lengua que quiera; pero los flamingants piden que ningun
discipulo sea admitido a los estudios universitarios, y que no se conceda
voto a ningun ciudadano sin un certificado de haber estudiado y sufrido un
examen especial del flamenco. (79)
Este aspecto es curioso en un pais donde la mitad de la poblacion es de origen
frances. La autora muestra los enffentamientos obstinados de su pueblo por el idioma que
incluso “a veces ha tenido lugar sangrientas colisiones hijas del apasionamiento por el
idioma. Se conserva memoria en Amberes de un movimiento del pueblo contra el ejercito
por haber escuchado a un oficial dar sus ordenes en frances, estando establecido que se
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mande en flamenco” (79), El problema de la desunion entre flamencos y valones lo
universal iza; “Admito siempre con pena la idea de dividir en razas a la humanidad” (59).
Para la autora, en la union esta el progreso y la division trae consigo el enfrentamiento y
la cerrazon. Este problema lo trasplanta a Espana de la siguiente manera:
En Belgica no se fundira jamas en una sola aspiration para llegar a formar
el alma nacional, como no nos hemos fundido nunca en Espana las
diferentes regiones. Las separan las costumbres, los ideales, las tendencias
que han moldeado las diferentes razas. Valones y flamencos no se
confundiran nunca. Existe entre ellos la cuestion del Jlamengantismo,
semejante a la del catalanismo espanol. (58)
Esta cita no implica que Carmen de Burgos abogue por una unidad nacional per se, sino
que para ella la division de razas supone un enfrentamiento obstinado e ilogico y es un
impedimento para el desarrollo de las naciones. Pero a su vez, hay que tener en cuenta
que, al mismo tiempo que critica el enfrentamiento racial entre flamencos y valones,
exalta su espiritu de colaboracion en el trabajo y en la economia. A diferencia del pueblo
espanol, el belga deja de lado la individualidad para unirse en asociaciones laborales que
puedan enriquecer al pais.
Otro aspecto que la autora analiza en toda su produccion es el problema de la
religion. En este libro habia del progreso que de la religion en Belgica. En este pais la
religion no es

totalizadora y aplastante como en Espana,

sino que es una forma mas del

espiritu comercial del belga. A diferencia de la religion intransigente de Espana, la de
Belgica se ha adaptado a las peculiaridades del pais y se ha convertido en la aliada del
liberalismo. De Burgos observa:
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El instinto comercial belga salva su catolicismo plegandose k lo que le
conviene y haciendo los tratos necesarios para conservarse...

El

neocatolicismo trata de encamar lo substancial de la religion en las formas
nuevas, que las ideas modemas y la organizacion de nuestras sociedades
reclaman, y en las cuales todas las religiones historieas agonizan. (103)
El problema de la religion es fundamental para la educacion porque bajo el esta la
organizacion educativa tradicional espanola. Asi, en Espana, las instituciones educativas
estaban en su mayoria regidas por las ordenes religiosas. Una de las mayores
innovaciones propuesta por los krausista era la desvinculacion del sistema educativo de
las ordenes religiosas. Para los krausistas era objetivo primordial para la formacion del
maestro, alcanzar la paz en la escuela por medio de una religion que se basara en la
tolerancia positiva. La ensefianza de la religion debia ser algo natural, sin limitaciones,
una instruccion espiritual del individuo. En este sentido, Giner expone que unicamente la
ensefianza laica es la que puede formar un espiritu de tolerancia.31 Giner propone que
“no solo debe excluirse la ensefianza confesional o dogmatica de las escuelas del Estado,

31 Al mismo tiempo, se debia de tener mucho cuidado con no confundir lo que era la
ensefianza laica o la atea de orientacion republicana. Para explicar este punto, Giner
expone:
mucha parte de los defensores de la llamada “escuela laica” [lo que
quieten hacer es] fundar una supuesta educacion, “educacion anticlerical y
republicana”. Olvidando que exactamente el mismo derecho que tiene la
nacion a que no se perturbe con preocupaciones intolerantes la conciencia
del nino lo puede invocar frente a frente del ultraismo como del anticatolicismo; contra los partidos politicos, contra los religiosos. Unos y
otros ponen en peligro la neutralidad de la escuela y convierten la
educacion en obra exclusiva y sectaria. {Estudios 78)
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sino aun de las privadas, con una diferencia muy natural, a saber: que de aqu&las ha de
alejarias la ley; de estas, el buen sentido de sus fundadores y maestros” {Estudios 76).
Carmen de Burgos opinaba que la religion en Belgica habia evolucionado y habia
permitido un progreso que se extendia a todos los campos de la sociedad. En primer
lugar, la Iglesia habia comprendido la necesidad de la mejora en el sistema de vida
terrenal y colaboraba con el gobiemo en la creacion de sindicatos de interes publico. De
Burgos dice que el catolicismo se habia transformado en “sociedades de fines politicos y
economicos” (109). A su vez, en el campo de la educacion, los catolicos habian creado
leyes para reclamar la ensenanza obligatoria y con ello se incremento el numero de
escuelas (108). Sin embargo, a pesar de que de Burgos ve en este estado neocatolico una
posible salida para el progreso de algunas naciones, la idea que ella conservaba de la
religion seguia siendo la misma. Para la autora, la religion no era mas que una forma de
vida vegetativa en donde los feligreses “mano sobre mano, inmovilizados, dormidos, en
un Nirvana estupido, dejan correr hora tras hora” (109). El neocatolicismo suponia en si
la unica posibilidad que tenia la religion de convivir con un sistema politico y economico
en un pais en donde la economia y el trabajo es la unica razon de ser. De esta forma, en
una sociedad como esa, segun de Burgos se “desvirtua la esencia del catolicismo para
convertirse en sociedad de fines politicos y economicos. Pero es el solo modo que tienen
de vivir” (109). Es evidente la diferencia en las opiniones que tenian de Burgos y Emilia
Pardo Bazan ante este tema. Mientras que de Burgos mantiene una posicion de recelo
ante el neocatolicismo ya que, a pesar de las buenas intenciones que pueda tener en la
mejora de la educacion siempre intenta sacar un provecho para si. Pardo Bazan exalta la
union de la Iglesia y el pensamiento positivista que “nos lleva hacia el porvenir, y asi <el
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respeto de la Iglesia hacia la razdn humana>” {Por la Europa catolica 71-72) ya que
para Emilia Pardo Bazan el tema de la union de la Iglesia y la modemidad era la gran
constante de parte de su produccion.
La discrepancia que encuentra Carmen de Burgos en este viaje a diferencia de los
otros es el reconocimiento de las posibilidades objetivas que tiene el hecho de viajar por
placer. La autora puede analizar los problemas de las sociedades a las que viaja sin
mediatizaciones. En este libro se percibe en el encuentro que tiene la autora con los
pensionados espanoles en Belgica. Este hecho le hace reflexionar sobre la educacion en
este pais y establece una serie de comparaciones explicitas. En primer lugar, dice que su
sistema educativo no es tan prospero como los espanoles se piensan. De Burgos expone
que “el estado de la ensefianza en Belgica no es tan floreciente como por lo general se
cree” (130); para ella, el problema principal recaia de nuevo en la educacion religiosa.
Explica que hubo una ley por la que se establecia la ensefianza laica en todas las escuelas
del Estado, esta ley no duro mucho tiempo porque el poder de la iglesia hizo que se
aboliera y que se despojara al Estado de su labor educadora, pasando nuevamente a
manos eclesiasticas. De esta forma, la autora critica de forma sutil a los gobiemos
catolicos que se alejan del liberalismo e imponen un sistema desigual y sin
responsabilidad social. Equipara Belgica con Espafia en el sentido de que en ambos
paises seguia habiendo nifios que no iban nunca a la escuela. Al mismo tiempo, exalta los
paises con gobiemos liberales en donde la ensefianza se hace un derecho y una obligation
para todo nifio. Carmen de Burgos manifiesta que:
El primer cuidado de los catolicos fue abolir la ley y despojar al Estado de
su mision educadora, dejandolo todo a merced de los municipios y
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restableciendo la ensefianza religiosa... al destruir la obra de los liberates
se ha dejado sin efecto la ensefianza obligatoria, que tienen establecida
hoy las naciones mas libres de Europa, como Inglaterra y Suiza. (131)
Ante este problema, establece nuevamente que la redencion del sistema educativo
belga se lleva a cabo por medio de su espiritu comercial. El belga siente la necesidad de
remitir todo al terreno economico. Por un lado, de Burgos indica que este proceso de
redencion se lleva a cabo por la peculiaridad de la iglesia protestante a obligar a todos sus
miembros a leer la Biblia. De esta forma, el indice de analfabetos se aminoraba. Por otro,
se establecia un sistema de competencia entre las escuelas catolicas y las protestantes y el
belga utilizaba su instinto comercial para, como menciona de Burgos: “atraer a los
alumnos, [haciendo] como las tiendas y los almacenes que dan primas al comprador y le
ofrecen donativos en ropas y en cartillas de las cajas de ahorros” (132). Esta ansia de
atraer a estudiantes llega hasta el punto de la creacion de colonias de verano y de un
organismo peculiar llamado La Sopa Escolar (132). La asociacion que llevaba este
nombre se comprometia a dar diariamente a los ninos de 35 escuelas de cualquier tipo,
sopa y pan. Esta organizacion que hubiera podido ser tratada de forma positiva, Carmen
de Burgos la analiza como una forma de cubrir las deficiencias de un sistem a de injusticia
social y lo expresa de la siguiente forma: “Es la limosna de la caridad, triste virtud que
demuestra la existencia de la injusticia cuyos mates repara” (132-33). Para la autora los
problemas de una sociedad no se atajan con la limosna temporal, sino con la
im plementacion de un programa estatal que refuerce y se comprometa a mejorar la
calidad de la educacion e intente suprimir o, al menos, aminorar las injusticias sociales.
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C arm en de Burgos dedica solamente un capitulo a su viaje a Luxem burgo. En 61,
lo unico de que deja constancia es que la poblacion germ anica eonserva leyes francesas.
La autora alega que es un lugar “donde nos aburrim os extraordinariam ente...tiene un
aspecto severo...un espiritu hostil y arisco del que hay que apoderarse a viva fuerza”
(227). Tanto hombres como m ujeres se m uestran a los ojos de la autora com o rudos y
pesados en donde el paisaje pesa y cansa. Solam ente salva al pais la anecdota del
sentim iento maternal de una m ujer que ha dejado a su hijo al cuidado de la autora. Este
viaja a H olanda para buscar trabajo. Ese sentim iento maternal, que se hace universal,
redim e a un pueblo sin alma. La m ujer en su condicion de madre se auna con la autora
para experim entar el sentim iento com un y universal del am or filial: “Pero esta mujer
buena y sencilla ha venido a derram ar una gota de balsamo en m is labios. Su recuerdo
poetizara para m i el recuerdo de Luxem burgo” (232). Para la autora, un pais puede sem os
m as o m enos austero, pero lo que realm ente lo define son sus gentes y, en este sentido, de
Burgos expresa un sentim iento m aternal universal como form a de redencion del papel de
la m adre dentro de una sociedad y de la herm andad de las m ujeres en el terreno
dom estico y, aunque no lo exprese directam ente en el texto, la autora desea alentar la
posibilidad de una posterior herm andad en otros cam pos hasta el m om ento vedados para
las m ujeres, tem a que desarrollara con m ayor detenim iento en su tercer libro de viajes.
La autora fm aliza su viaje a Luxem burgo expresando la subjetividad de lo visto
segun el sentim iento del que lo ve. De Burgos expone: “M e confio en la idea de que las
ciudades y las naciones no son bonitas ni feas, sim paticas ni hostiles. Las vem os segun el
estado de nuestra alma. La vida es tan subjetiva, que todo lo que no esta en nosotros, no
esta fuera de nosotros” (232).
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El estudio que hace la autora de Holanda esta compuesto de siete capftulos, del
veinticuatro al treinta y uno. Se nos muestra un paisaje majestuoso Ileno de grandes
cambios de colores que representa una totalidad sencilla sin brusquedades flsicas ni
geogr&ficas y que s61o interrumpe su sencillez los molinos de viento. A este paisaje, se le
une rapidamente la idea que tienen los holandeses del aprovechamiento de la naturaleza
para la industria. La autora habia de como los molinos son utilizados para generar
electricidad y de como un pais que esta rodeado de agua se las ingenia para promover el
eomercio,
En cuanto a la educacion, en Holanda y, en especial en la ciudad de Roterdam, el
nivel de educacion es alto. De Burgos apunta: “por fortuna todos saben leer. Existe un
nivel medio de cultura muy grato. No abundan las grandes inteligencias, pero apenas hay
analfabetos” (240). Esta primera referencia a la cultura del holandes, se muestra un tanto
contradictoria. En un primer lugar, quiere destacar que es un pais en donde su pueblo se
interesa mas por el tema cultural pero que, a su vez, existen unos condicionantes que le
va a impedir que sean como los pueblos que ella considera superiores; a saber, Italia,
Francia e Inglaterra.

Estos impedimentos fisicos se muestran de una forma concreta

cuando la autora argumenta que la constitucion corpulenta del holandes ha hecho que se
ejerciten en el trabajo fisico y que dejen de lado el intelectual: “Se ve la raza fuerte que
solo se ha ejercitado en el trabajo corporal durante muchos siglos, como automatas
continuan moviendose en virtud de la ley de la inercia... Sus corpachones grandes y
flacidos parece que estan formados por yuxtaposicion, a pegotazos” (244). En segundo
lugar, enfatiza rapidamente que esa primera impresion de la cultura del holandes es solo
superficial puesto que “les falta por completo la fantasia creadora, descuellan solo en la

79

reproductiva” (244) y su unica dedicacion es lo extemo y no lo espiritual. La autora
muestra la falta de intelectualidad del holandes para el cual “el pensar es enemigo de la
dicha” (244). De Burgos llega al extremo de sostener que incluso la figura mas ilustre de
Holanda, Erasmo de Rotterdam, era un genio, no por ser holandes sino por considerarlo
latino: “En verdad no puede molestamos este alarde de adm iration como un alarde de
vanidad. Gerrit Dirkiszoon, que es ei verdadero nombre de Erasmo, no es realmente
holandes. Es latino. Por su espiritu y por su educacion” (245).
Estas afirmaciones de la autora proponen un analisis de contenido mas profundo.
Carmen de Burgos juega con la propuesta que caracterizaba a los componentes de la
G eneration del 98 en cuanto a la exaltation del espanolismo. En este sentido, la autora
advierte que no todo lo foraneo es mejor que lo nacional. Muestra los luxemburgueses
como a un pueblo que ellos mismos se consideran estandarte de la cultura por medio de
su representante Erasmo de Rotterdam; pero, a su vez, la autora presenta a estas gentes
como ignorantes y apegadas a la naturaleza barbarica y de instintos primarios. Para
describirlos utiliza expresiones como: “borrachos” (243), “descendientes de los
teutones..., todas las razas primitivas que realizaron la epopeya de crear una tierra
donde... los hombres tenian que andar colgados de las ramas de los arboles” (243), su
mente no sobresale (244), son frios (244). Es evidente que estos condicionantes son la
consecuencia de la aversion de la autora a todo lo que tenga relacion con lo germanico.
Para Carmen de Burgos lo germanico era sinonimo de barbarie y es una de las constantes
que va a mantener a lo largo de todas sus obras. El hecho fundamental de que el unico
personaje historico que sobresalga intelectualmente lo considere latino manifiesta, en
cierto sentido, una revindication de los valores de las sociedades meridionales que no
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poseen estas sociedades de influencia alemana. En un sentido especifico, exalta el espiritu
creativo del latino y la posibilidad que dste tiene de utilizar su actividad intelectual
creativa como arma que se puede manipular en la lucha social por un mejor futuro.
Frente a la antipatia que siente Carmen de Burgos por los flamencos, defiende el
valor que le otorgan a la higiene. La limpieza de un pueblo, para la autora, es sinonimo de
educacion y de desarrollo; y esta si es una virtud que tienen los pueblos que visita en esta
ocasion. Es por ello que la autora expresa el culto que tienen estas gentes a la limpieza
como una virtud admirable que lleva al pais al bienestar y a la prosperidad. De Burgos
argumenta: “la limpieza es signo de una superioridad etica, que se comprueba
comparando las estadisticas de todos los paises, y observando que la criminalidad esta en
razon directa de la suciedad, mas que de la ineducacion y la miseria” (242). De esta
forma, quiere resaltar la necesidad primordial de la limpieza como base primera de la
formacion de una sociedad modema y desarrollada. Esta necesidad la antepone a la
misma educacion porque, para ella, la limpieza fue siempre una de las cuestiones que se
debian reformar en Espana. En numerosos articulos de periodico, resalta constantemente
la necesidad de educar a las mujeres en la limpieza tanto del hogar como de todos los
aspectos de la sociedad.32

32 Carmen de Burgos, no solo escribe en distintos periodicos nacionales sobre el tema de
la higiene, tambien escribio varios libros cuyo tema principal es la higiene en el hogar.
Ejemplo de alguno de ellos son: S a lu d y belleza. Valencia, F. Sempere, [1918], El Arte de
saber vivir. Valencia, F. Sempere, [192-?], El arte de ser mujer. Madrid, Sociedad
Espanola de Libreria, [1920?] Tesoro de la belleza: (arte de seducir). Valencia,
Sempere, 1924, El tocador prdctico. Valencia, F. Sempere, [191-?], Vademecum
femenino. Valencia, Prometeo, [192-?], entre otros.
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Finalmente, el capitulo treinta y dos hay que tratarlo aparte pues tiene unas
caracterlsticas especiales. En primer lugar, este capitulo junto a El cementerio de Nerke
estan ambos recogidos en su libro La justicia del mar (1912). En este capitulo, titulado
Las islas del Zuiderzee, se narra el relato utopico de unas islas en donde hay una sociedad
primitiva en la que sus habitantes viven en armonla con la naturaleza. De Burgos expresa
que esa armonla viene dada por la purification del mar: “Hay una pureza admirable en la
vida de estas gentes. Les hace buenos el mar” (298). En esta sociedad no se plantean
problemas matrimoniales porque viven en “una inocencia primitiva [que] advierte la
expresion de calma y de reposo en estas gentes” (299). No se percibe una diferencia fisica
aparente entre los ninos y las ninas ya que visten igual. Este aspecto es fundamental
porque para la autora esta sociedad primitiva ha concebido un sistema de educacion
igualitaria para ambos sexos. A pesar de que esta educacion sea religiosa, la autora la
llama “reformada [en donde] el pastor es al mismo tiempo maestro nacido en la isla.
Tiene a su cargo las almas de todos sus paisanos con este doble caracter, y ha implantado
la coeducacion de sexos sin ninguna dificultad” (298).
El sistema de coeducacion que estaba en vigencia en estas islas, manifiesta una
critica por parte de la autora hacia las sociedades que aun velan con aversion la
im plantation del mismo. Por medio del analisis de esta sociedad de Zuiderzee, la autora
propone que en los demas paises se implementen los avances de esta micro-sociedad.
Carmen de Burgos explica la organization educativa que tienen en donde se ha podido,
de una forma satisfactoria, implantar una misma ensenanza para ninos y ninas y deja
entrever la posibilidad de poder establecerla en otras sociedades. A su vez, plantea la
unica solution posible de union entre la religion y la educacion. La autora propone la
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posibilidad de una religion reformada en la figura de este pastor que hace las veces de
cura y de maestro y que ha sido capaz de implementar las mejoras que el sistema
educati vo estaba necesitando en otros paises y en especial en Espana,
A pesar de los aspectos positives que tenian los Paises Bajos, en general. Carmen
de Burgos ve que su sistema educativo dejaba mucho que desear. Critica, en prim er lugar,
al espanol que se maravilla por todo lo extranjero sin hacer un analisis profundo y
objetivo de la realidad de esos paises. En segundo lugar, critica la educacion religiosa
belga porque sufria de las mismas trabas que en Espana ya que seguia habiendo, al igual
que en Espana, ninos que no iban la escuela y que el nivel de analfabetos tambien era
alto. En tercer lugar, critica el espiritu comercial de estos hombres que relegaban
cualquier otro aspecto de la vida del individuo a un segundo piano. A su vez, critica a la
sociedad que pretendia ser liberal y socialista y que lo unico que hacia era encubrir las
taras y trabas de un sistema defectuoso. Para ella, estas trabas eran iguales a las que
poseian otros paises a los que ellos consideran inferiores. Como consecuencia logica, la
critica mas profunda que hace la autora se centra, sobre todo, en el falso espiritu de
superioridad del flamenco ya que es en el donde estriba el gran problema que afecta a la
educacion. Ellos creian que poseian el gran modelo a seguir y que los demas paises
debian im itar sus sistemas innovadores sin darse cuenta que acarreaban las mismas
dificultades que los demas paises a los que consideraban inferiores.
La autora ve a Belgica, Holanda y Luxemburgo como unos paises que no son
superiores a Espana pero que poseen una cualidad que Espana no tiene, lo que ella llama
“el etem o espectaculo” (142). Por ejemplo, Belgica sabe presentarse mejor al extranjero y
lleva una imagen de superioridad cuando en realidad no lo es. De Burgos argumenta: “No
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se, no se... Pero no creo que Espana tenga nada que envidiarles a los belgas en el fondo y
que solo nos son superiores en el modo de saber representar las cuestiones” (142).
A pesar de la critica tan severa que la autora hace del holandes y sobre todo del
belga, hay varies aspectos que intenta resaltar del sistema social, politico y educativo de
estos paises. En primer lugar, resalta el sentimiento competitivo que tiene Belgica ya que
mediante la necesidad de adquirir m&s devotos, el belga se esmera en mejorar la calidad
del producto que ofrece. En este sentido, en el campo de la educacidn, los belgas
proporcionan un aspecto de mayor libertad, al igual que benefician la calidad de
ensefianza que se podia offecer. En segundo lugar, la tolerancia religiosa suponia un
aspecto fundamental en cuanto a la educacion en ese periodo. Este aspecto es primordial
puesto que se basaba en los nuevos sistemas metodologicos de la ensefianza. De esta
forma, mediante el analisis de la existencia de la relation que existia entre las escuelas
del Estado, las catolicas y las protestantes, Carmen de Burgos, implicitamente, exponia la
existencia de una tolerancia en cuanto a la posibilidad de convivencia entre diferentes
tipos de escuelas dentro de un pais, cosa que en Espafia seguia siendo un tem a tabu y sin
posibilidad aparente de cambio. La autora arremete especificamente contra la religion
catolica a la que ve anquilosada y reaccionaria, pero se muestra mas condescendiente con
la religion protestante que ha sabido ajustarse a las necesidades politicas y sociales de
estos paises y concretamente, en el caso del ultimo capitulo, propone la posibilidad
armoniosa de una educacion protestante igualitaria y liberal en el caso de Las islas de
Zuiderzee.
En tercer lugar, resalta la influencia y adm iration que existia en el extranjero por
personajes espafioles vinculados a la educacion y al liberalismo. En este sentido, subraya
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la pasi6n que tem'an los belgas por la figura de Francisco Ferrer.33 Esta pasion la expresa
de Burgos de la siguiente manera: “ El dia que he visitado La Casa del Pueblo... he
encontrado una nota conmovedora en el culto que aqui se consagra a Francisco Ferrer”
(140) y mas adelante observa:
El retrato de Ferrer se encuentra en cuadros y taijetas; se lleva en
pequenas medal las sobre el corazon, y dentro de poco se construira un
monumento simpatico a todos los espanoles que no estamos salpicados de
su sangre, porque no pudim os impedir el crimen con nuestro esfuerzo y
dejamos realizarlo. jSomos tan pocos! (142)
Con esta cita que habia por si sola, no solo muestra la autora la m anera en que en el
extranjero se valora los personajes emblematicos del liberalismo de la Espana de la
epoca, sino que insta a los espanoles a seguir el ejemplo belga y unirse a los que quieren
cambiar el pais en aras de la m odem idad y de la libertad, sobre todo en la figura de Ferrer
quien fue considerado padre de la escuela m odem a y que perdio su vida por culpa de sus
convicciones.

33 La figura de Francisco Ferrer es de gran im portancia en los primeros anos del siglo XX
y las repercusiones de su Escuela M odem a son grandisimas en toda Europa. La creacion
de la escuela M odem a le vino a Ferrer de su contacto con los postulados pedagogicos del
anarquista fiances Pablo Robin, quien proponia que la unica forma de conseguir una
revolucion anarquista era mediante la formaeion de una educacion integral, racional y
m ixta que impulsara y dignificara la formaeion y el trabajo del obrero creando talleres de
jovenes. Ferrer, de esta forma fundo su escuela cuya mision era educar al nino en un
ambiente libre, igualitario entre ninos y ninas y, sobre todo, la escuela debia ser laica. Se
basaba en la adopcion del sistema practico, en lugar del teorico y prom ovia el desarrollo
de una educacion racionalista que enfatizara el desarrollo individual de la iniciativa del
nino, la libertad de expresion, la cooperacion en un ambito igualitario e incentivara su
sentido critico. En defmitiva: “una escuela como elemento de emancipacion” (Herraiz 1).
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Finalmente, ensalza la posibilidad de un sistema de coeducacidn armonico en una
sociedad, a su vez armonica, en donde no exista diferencia entre la educacion que se le da
a los nifios y las ninas como lo expone en “Las islas de Zuirderzee.” A su vez, resalta la
importancia de la limpieza que no solo enaltece una sociedad, sino que la libra de
delincuencia como se ha indicado anteriormente con las repercusiones que para la mujer
conlleva esta afirmacion. Al mismo tiempo, analiza la repercusion del espiritu comercial
de estas gentes que, si lo tuvieran con moderacion y con un “alma artistica latina,”
constituirian una verdadera sociedad perfecta para Carmen de Burgos. No obstante, a
pesar de que se perciba, de forma general, un desagrado por las sociedades de los Paises
Bajos, es evidente que el analisis y las criticas a la sociedad y sus lacras permitia a sus
lectores reflexionar sobre los problemas y la lacras de Espana, a su vez que les inducia a
aceptar y ver sus soluciones como las unicas posibles para mejorar al pais.
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CAPITULO IV
TERCER VIAJE: PEREGRIN A CIONES: SUIZA, DINAMARCA, SUECIA, NORUEGA,
ALEMANIA, INGLATERRA YPORTUGAL O M IS VIAJES POR EUROPA.34
Carmen de Burgos realizo este viaje gracias a otra beca de ampliacion de estudios
concedida por el Ministerio a principios de 1914: “Gracias a que el Ministerio fmalmente
atendio mi demanda para una beca de ampliacion de estudios por Europa ya puedo
contarle a mis lectores como una sabana blanca cubre toda Suiza y como se siente el
vertigo de la nieve, la obsesion de blancura” (Utrera 253). Este viaje, tiene una
repercusion en la autora ya que en la misma epoca tambien comenzo a escribir de forma
asidua en un periodico de viajes llamado La Esfera. Este hecho le proporciona una
autoridad especial porque se vanagloria de ser la primera mujer espanola en escribir
articulos de viajes (Utrera 253).
El libro se publico originalmente en un solo volumen con el nombre de
Peregrinaciones, Este primer volumen esta dividido en siete partes que corresponden a
los siete paises a los que viaja y un epilogo escrito por Ramon Gomez de la Serna. De
este, Carmen de Burgos expresa: “Ramon me ha escrito un prologo para mi libro de
viajes por Europa, una suerte de panegirico donde se mezcla el humor, el elogio
ingenioso y la buena literatura. jEres unico, Ramon!” (Utrera 269).35 El libro comprende
un total de setenta y ocho capitulos con los del epilogo incluidos. Rapidamente se agoto

34 La pagination que se ha utilizado es la de la segunda edition Mis viajes por Europa.
35 En la cita, la autora explica que Ramon Gomez de la Serna le escribio un prologo, pero
en realidad, lo que de la Serna escribio fue un epilogo.
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la edicion de Peregrinaciones y la segunda edicion se publico en 1917 con el nombre de
Mis viajes p o r Europa en dos volumenes. El primero com prende Suiza, Dinamarea,
Suecia y Noruega; y el segundo, Alemania, Inglaterra y Portugal, En estos dos
volum enes, la unica diferencia que existe con respecto a Peregrinaciones es que no se
publicb el epflogo de Ramon Gom ez de la Serna y que en la prim era edicibn aparece la
reproduccidn del salvoconducto del pasaporte espanol que les hiciera el consulado ingles
a Carmen de Burgos y a su hija.
Las diferencias mas notables que se aprecian en este libro con los dos anteriores
es, en prim er lugar, que Peregrinaciones no tiene estructura epistolar; es decir, no hay un
narratario, lo que, segun Concepcion N unez Rey, “acentua el distanciam iento de la
autora, que intenta desarrollar la reflexion y reducir las im plicaciones personales y
biograficas” (180). En segundo lugar, no se trata de un viaje unieo y cronologicam ente
lineal, sino que son una superposition de tres viajes que hizo la autora en un intervalo de
tiem po de dos anos. N unez asegura que el prim er viaje es anterior a 1914 en el que
recorrio Suiza y ciudades fronterizas con A lem ania,36el segundo viaje lo realizo en 1914
com enzando por D inamarea, Suecia y N oruega. Este viaje com pone la parte m as extensa

36 En el libro se puede ver com o la autora viajo varias veces a Suiza. El capitulo, El
pueblo que canta, parece ser otro viaje de la autora puesto que com ienza diciendo: “He
vuelto a Suiza en verano” (30). Posiblem ente sea un anacronism o de la autora que hace
referencia a su prim er viaje en 1906, puesto que viajo durante la ultim a quincena del mes
de agosto, A su vez, la form a de describir el entorno tiene una tecnica que se asem eja mas
a la utilizada en su prim er libro que la que em plea en todo el cuerpo de este tercero. Un
ejem plo de ello es que la critica se hace m as directa, atrevida y fuerte. Al m ism o tiem po,
esa critica tan fuerte se percibe en la d escription que hace de sus m ujeres, ya que estas
“paretian caricaturas de las m odas de hace diez an o s...L o s turistas se creen dispensados
de conceder nada a la estetiea, y pasean sus vestidos grotescos, sus mochilas, sus gorras,
sus pantorrillas y sus velos. Yo creo que inyectan su mal gusto y su despreocupacion en
el pals” (35).
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de! texto y se ve claramente truncada por e! estallido de la Primera Guerra Mondial. El
tercer viaje, lo realizd en 1915 a Portugal, esta vez acompafiada, no de su hija, sino de
G6mez de la Sem a (180).37
Al igual que en Cartas sin destinatario, en Peregrinaciones hay cuatro usos
distintos de la voz narrativa. Aparece una primera persona que hace referencia a la
vivencia individual, un nosotras que se refiere al viaje de la autora con su hija, M aria y un
nosotros que se refiere a la colectividad de espafioles y otro “nosotros” que a alude a su
acompanante Gomez de la Sem a y al viaje que realizo con este a Portugal.
Del mismo modo, se aprecia otra diferencia con los dos libros anteriores en lo
referente a lo que Nunez llama “la mirada erica” (186). Tanto en Por Europa como en
Cartas sin destinatario^ Carmen de Burgos dedica gran cantidad de tiempo a la
descripcion de las obras de arte, especialmente en pintura.

Sin embargo, en

Peregrinaciones estas descripciones arristicas o “miradas ericas,” dejan paso a una
reflexion mas profunda de la sociedad y, en especial, se tiene mas en cuenta a escritores
que a pintores. A su vez, se traspasa esa “mirada erica” del arte a la naturaleza que se
describe como el gran espectaculo de la creacion y se aproxima m as a los aspectos
marginales o mas pequenos de la sociedad.

37 Concepcion Nunez dice que la estructura espacio-temporal del libro se ve alterada en
numerosas ocasiones. Nunez explica que:
De las fuentes del Rhin salta a Dinamarca en la segunda parte, y continua
por Suecia y Noruega en las dos partes siguientes. En la quinta parte
retrocede a Alemania, antes de iniciar su recorrido por los paises
escandinavos, y en el capitulo quinto de esa parte reanuda el relato del
viaje de regreso desde el Cabo Norte noruego, que habia abandonado al
final de la parte cuarta. Desde ese punto el relato es lineal hasta la llega a
Espana, ya con toda independencia, la experiencia de Portugal. (180-81).
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En cuanto a la tecnica que utiliza, se percibe un acercamiento m ayor a los
movimientos vanguardistas. Se observa reflejos futuristas y descripciones impresionistas
como la descripcion que hace de las cam panas:38
La campana se presta a la poesia... su voz, como hacha para sonar desde
lo alto, se desgrana y vuela modulando cantos que las almas perciben...
Cuando hemos perdido un ser amado hay un recuerdo de su acento en la
vibracion de la campana que viene de noche a turbar nuestro sueno.,.en
esas noches, el marinero perdido en la soledad de los mares escucha el eco
de las campanas de su pueblo; va a el como un consuelo, se escapan de la
lengiieta de metal y cruzan piadosas a buscarlo. (75)
Igualmente,

se

encuentran

datos

geograficos

y

tecnicos

concretos,

humanizaciones, como cuando habia del arbol en los campos daneses: “El arbol se ha
hecho animal y el animal va a humanizarse. Es humana esa mirada tan inteligente y tan
amorosa” (110). Hay comparaciones constantes con realidades conocidas de Espana y
fragmentaciones dentro de capitulos. A su vez, se hace notable una influencia del
modem ismo, que aunque se percibe tambien en los otros libros, tom a aqui ejemplos
claros en cuanto al uso de los colores. Denomina a Suiza la Blanca, a G inebra la azul, los
libros de Rousseau son: “libros que estan llenos del azul de este lago y este cielo” (22) o
“Todo esta iluminado de un reflejo azul” (22) y termina el capitulo diciendo: “las agujas
de los montes lejanos y el azul de su cielo y de su lu z ... el a z u l... mucho azul” (25).

38 Un ejemplo de descripciones futuristas es la descripcion de artefactos o de medios de
comunicacion: Por ejemplo: “pasa un tren. No se concibe belleza mayor” (82).
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En cuanto al tiem po, a pesar de que no exprese im plicitam ente el lugar y el
m om ento en el que escribe, com o en su prim er libro, las referencias tem porales son
m ayores que en el segundo* Por ejem plo, en Suiza senala que esta en el verano porque
explica: “Pero la luz no es dorada com o la nuestra, es blanca y tenue h asta en esta
estacidn de mds lu z ..,L o he com probado en su fiesta del 14 de Junio” (34) o tam bien
hace referencia a los dlas de la sem ana: “H oy es dom ingo” (39).
El prim er contacto que tiene C arm en de B urgos con Suiza le proporciona una
gran em ocion ante el gran espeetaculo de la naturaleza. Se adm ira de la blancura de su
paisaje que lo cubre todo com o un a manta. Las descripciones de ese prim er encuentro
con la nieve son exaltadas y poeticas lo que hace que desde un principio se perciba el
cam bio en la tecnica narrativa. Se poetiza el lenguaje y se alargan las descripciones; a la
vez que intercala un sentim iento profundo de ad m iratio n por la naturaleza que la rodea.
Las prim eras descripciones de Suiza m anifiestan una contrad ictio n . P or un lado,
hace prever que este fue su prim er encuentro con este pais y asi, hace suponer que estas
son la recopilacion de las experiencias de la autora en su prim er viaje a Suiza en 1906, o
al m enos, que se entrem ezclan varias experiencias en la R epublica H elvetica.39 En
segundo lugar, se perciben caracteristicas estilisticas de este tercer libro en cuanto a la
ex altatio n de la naturaleza y la extension y tratam iento poetizado que esta tiene en el

39 Es interesante el tiem po en este viaje a Suiza. E m pieza el capitulo con la blancura de la
nieve, es decir, con el inviem o, pero m as adelante, la autora nos h abia de que h a visto la
luz de la estacion estival y ha estado en la fiesta del 14 de jun io . En el capitulo 4
m enciona: “he vuelto a Suiza en verano.” Estas alteraciones ponen de m anifiesto la
intention de la autora de invertir el orden espacio tem poral, ya que la prim era vez que
estuvo en Suiza fue en el verano y, el segundo viaje, C arm en de B urgos lo com enzo en
inviem o (a finales de octubre).
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libro. Posiblemente, entremezcla las dos experiencias en sus dos viajes conocidos a ese
pals pero estd escrito, no en 1906, sino en 1916.
En cuanto al tema de la educacion, este no estd tratado en ningun momento de
manera extensiva, ni hace ninguna resefia concreta a sistemas educativos, ni a formas
propias de instruccion de la mujer. Este aspecto es importante porque pone de m anifesto
el cambio en la funcion del texto. En este sentido, las referencias a la educacion las hace,
la autora, de manera superficial y a modo de explicacion de la organizacion de la
sociedad. La autora omite las descripciones detalladas del sistema educativo de estos
paises por varias razones. En primer lugar, porque ha desarrollado una tecnica literaria
mas elaborada y ha sabido discem ir entre lo que es meramente trabajo y el placer que
conlleva un viaje; tambien de Burgos ha evolucionado su pensamiento y, en esta epoca,
ya las mujeres no tenlan tanta dificultad para acceder a carreras universitarias como en
los primeros afios de la centuria y las reivindicaciones de la autora van hacia una
em ancipation mas profunda y que implica unos niveles de libertad e igualdad para la
mujer mucho mas radicales. Al mismo tiempo, su adhesion a las tendencias pollticas
socialistas-republicanas son mucho mas abiertas y es en esto donde pone la mira sus
escritos.
A pesar de ello, la autora inserta de forma sutil, algunas referencias a la educacion
como la descripcion de la eiudad de Laussanne. De Burgos observa esta ciudad que “es la
Atenas de la nacion; la ciudad sabia llena de escuelas, de instituciones de ensefianza, de
Academias y Universidades” (27). Esta ciudad de la sabidurla contrasta con un paisaje
adverso que hace de ella un paraje hostil, arido y poco propicio para el estudio:
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Le faltan irboles, es arida, seca, hosca... Tal vez es tan triste por esto. No
se por qu6 razon no han hecho compatibles la felicidad y la sabiduria; la
ciencia se presenta aun triste y tenebrosa, huyendo de la alegria, de la
frivolidad, de la vida, Tal vez entristece

la ansiedad que despierta la

ciencia, tal vez desalienta el dam os cuenta de la vida que para ser dichosos
es preciso vivir ciegamente. (27-28)
Explica sus impresiones sobre la ciudad de Laussanne y elogia la cantidad de
instituciones de ensenanza que posee, pero a su vez, su descripcion esta impregnada de
un sentimiento de soledad y tristeza que impide hacer una critica directa a la educacion
misma. Este sentimiento que le produce la lluvia, no la deja analizar el sistema social con
imparcialidad. Es asi, que durante todo el libro, los ataques directos a las instituciones
publicas o politicas y a la misma sociedad quedan relegados a un segundo lugar y, por el
contrario, afloran los sentimientos intimos de la autora y la vertiente poetica del texto se
acentua. Carmen de Burgos ha pasado, en este libro, a temas mas universales. La
fugacidad del tiempo y el Carpe diem proporcionan al libro un sentido de angustia, de
ansiedad

de la vida que pasa y hay que conseguir “vivir ciegamente” (28) si se quiere

disfrutar de los anos que nos quedan.
A su vez, la autora resalta la importancia de la naturaleza para la formaeion del
ser hum ano y, muy especialmente, del nino. Describe como a los ninos suizos se les
expone a la naturaleza y al aire, librandolos asi de la desdicha. Carmen de Burgos
manifiesta: “Son verdaderamente afortunados estos ninos suizos. No ven entom o de ellos
esa m iseria aterradora de nuestros pueblos: se les educa y se les da aire” (40).
Nuevamente, el tema de la educacion esta destinado, no a la rei vindication para la mejora
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de los sistemas educativos, sino que es un elemento necesario para alcanzar la felicidad.
Este contacto con la naturaleza es lo que mas envidia de estos pueblos y lo que desearia
que se implementase en Espana. No propone soluciones concretas ni especificas, sino que
plantea una solucion universal y ontoiogica que ha definido al hombre desde sus
origenes: la busqueda de la felicidad. Para de Burgos la naturaleza es “una garantia de
sanidad; tiene el valor de una escuela que ensefia lo que ninguna otra escuela puede
enseflar. La N aturaleza obliga a pensar, es sugeridora siempre, y siempre recta y honrada”
(109). Pretende regresar a los origenes prim itives y ancestrales del hombre en su union
perfecta con la naturaleza, sin artifieios ni retoricas; busca una educacion basada en los
principios naturales que son, segun la autora, los principios basicos de la organizacion
perfecta del mundo.
En este mundo de arrnoma con la naturaleza que describe la autora, la mujer juega
un papel doble. El discurso de de Burgos posee la ambivalencia que explica Maryellen
Bieder en la produccion de Emilia Pardo Bazan.40 Al igual que Pardo Bazan, Carmen de
Burgos inserta un doble discurso. Por un lado, es feminista en cuanto a la defensa de los
derechos de la mujer, pero por otro, intercala un discurso propio de mujeres que escriben
para mujeres queriendo resaltar las cualidades tipicas de buena madre, hija y esposa
propias de la teoria de la domesticidad. Es por ello, que son constantes las referencias a la
comida, al vestido, y en general, al aspecto fisico de la mujer. Esta doble voz que se

40 Maryellen Bieder, en su articulo Emilia Pardo Bazan y la emergencia del discurso
feminista, desarrolia ampliamente de la diferenciacion del discurso de mujeres en cuanto
a la terminologia. Asigna el vocablo “literatos” al discurso de escritoras que no esta
sujeto a ningun convencionalismo considerado tradicionalmente como femenino y, de
“literatas” a la produccion escrita por mujeres que si esta sujeta a esos convencionalismos
tradicionales del “angel del hogar.”
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percibe, de una forma mas acentuada en los libros anteriores de Carmen de Burgos,
pretende, por un lado, no alienar a su publico femenino que sigue identificandose con el
“Angel del hogar” y, por otro, no enfrentarse a la sociedad de su tiempo. En este tercer
libro, aunque sigua percibiendose esa doble voz, esta esta disipada en pos de una
rev in d icatio n mas profunda y abierta hacia la mejora de los derechos de la mujer.
La contrapartida viene en el momento en el que resalta el prototipo de mujer
modema. Carmen de Burgos muestra este modelo de mujer en la joven italiana que lee
absorta libros revolucionarios; la autora se maravilla de ese pais suizo en el que cabe la
mas pura de las libertades y en donde el pueblo entero no teme a revoluciones ni a
anarquismos porque reina la tolerancia absoluta (45). Esta referencia que es la
continuation de la que hizo en su libro Por Europa al llamar a Suiza, la libre en
contraposition de la catolica Espana, no es mas que otra muestra de la insertion de un
discurso feminista que quiere revalorizar a la mujer en terminos de absoluta igualdad de
derechos. Al tom ar como espejo a esta mujer, muestra una liberacion politica y una
liberacion femenina por medio de la lectura publica de un libro. El hecho de que una
mujer leyera un libro publicamente era inaudito en la sociedad espanola, pero mucho mas
inaudito era que este libro fuera un libro de ideas politicas. De esta forma, con esta
mencion a la joven leyendo un libro de ideas revolucionarias, hace que la mujer se
inscriba en el concepto socio-politico-sexual en igualdad de derechos. La autora reclama
un nuevo espacio para la mujer mediante un el discurso feminista de em ancipation para
provocar la reaction de un publico de ambos sexos ante la necesidad de una reforma
socio-sexual.
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A su vez, Carmen de Burgos percibe que en Suiza: “Se ve que existe un concept©
de los derechos de todos, una practica de verdadera libertad5’ (46). Este era un proyecto
ilustrado que defendian las feministas. La libertad y el espiritu revolucionario de los
suizos se extienden, segun la autora, a la mas pura e intima interpretacion de sus cuadros.
Se detiene a analizar la muerte vista en los cuadros de los pintores suizos y expresa,
mediante un discurso de critica social, la denuncia que hace la autora de la desiguaidad
que existe en la sociedad entre hombres y mujeres, pero, a su vez resalta la igualdad que
existe en ambos sexo ante la muerte. En definitiva, la autora propone que si existe
igualdad ante la muerte, deberia tambien existir igualdad en la vida y, por extension en
todos los aspectos de la vida de una sociedad. Al expresar la forma en que los pintores
plasman la m uerte sin distincion de sexto, la autora esta haciendo una critica social que, a
su vez, va tam bien dirigida a la Iglesia. Para de Burgos, la iglesia en su estado puro
deberia haber acompanado a los movimientos revolucionarios para adquirir la igualdad
entre los individuos:
Cuando estas obras aparecen en lugares santos o con caracteres religiosos
y vemos como la Iglesia misma lanza valientemente ese grito de protesta
contra la desiguaidad, pensamos que sin el puritanismo que le impusieron
los cismas ella sola nos hubiera llevado sin detenerse por el camino de la
revolucion y el paganismo. (57)
Dinamarca es un pais modem o para de Burgos, con un amplio sistem a de
comunicaciones y servicios publicos admirables, en donde el bienestar colectivo esta
asegurado por el gobiemo. De Burgos explica la organizacion de sociedades cooperativas
en la industria que han dado al pais una prosperidad envidiable: “Se nota el bienestar
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colectivo, se ve como la nacion prospera y se engrandece... Las sociedades cooperativas
han desarrollado la industria de la lecheria, y el comercio progresa gracias al credito que
su honradez alcanza en mercados extranjeros” (98). De esta forma, pone de manifiesto la
necesidad de que el gobiemo se involucre en la ayuda al comercio y a las empresas
cooperativas: “el Gobiemo se preocupa de proteger los intereses de los pequenos
industriales, ahogados por el desarrollo de las grandes empresas. Los subvenciona, les
proporciona herramientas y les hace los prestamos necesarios” (98-99), Es evidente que
la critica que hace a la sociedad espanola es mucho mas tenue y menos abierta que en los
dos libros anteriores, pero no por ello tanto o mas efeciaz. Si bien, Carmen de Burgos
expone una escritura meramente descriptiva en cuanto a los avances que ha hecho el
gobiem o danes sin dar juicio de valor, a su vez, a pesar de que no critique directamente el
sistem a espanol, proyecta en el lector una reaccion en contra del gobiem o de Espana
puesto que no existian esas subvenciones en el pais y el gobiemo nunca se ocupaba del
pequeno empresario.
Tambien es interesante mencionar el avance en cuanto al pensam iento de la autora
con respecto a su im plication socialista. Se percibe un acercamiento mas radical y
profundo respecto a los movimientos socialista y anarquista. La autora describe estas
sociedades europeas que han alcanzado un bienestar economico, politico y social por
medio de su espiritu democratico, tolerante y por su organization socialista. Esta
sociedad m odem a y prospera llega al limite de que el gobiem o subvencione la educacion
en todos los ambitos profesionales y la autora lo expresa de la siguiente manera: “En
ningun pais del mundo se gasta mas dinero que en Dinamarea en la ensenanza del obrero;
escuelas, institutos, pensiones para viajar; los patronos estan obligados a procurar que los
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obreros aprendan bien su oficio y les hacen asistlr diariamente a las escuelas
profesionales” (99).
A su vez, exalta la participacion de la mujer en todos los aspectos de la vida del
pais: “La mujer tiene ancho campo, abierto en todos los empleos y carreras, es electora y
elegible y goza de un gran respeto y una gran libertad” (99). Esta cita es fundamental
porque es la continuacion de la peticion que proponia con la joven lectora de libros
revolucionarios y, a su vez, supone un avance mas profundo en las demandas que
proyecta Carmen de Burgos. En este caso, ya no solo busca una mayor participacion de la
m ujer en la educacion; sino que la pone en plenitud de igualdad frente al hombre en todos
los campos de la vida de un pais. Nuevamente, no hay que olvidar que la participacion de
la mujer en instituciones educativas no estaba tan restringida como los primeros anos de
la eenturia ya que la mujer podia, desde 1910, acceder ofkialm ente a cualquier carrera
universitaria en Espana.41 De esta forma su peticion va mas alia y su discurso se hace mas
radical, ya no se conforma con algo que es accesible a todas las espanolas que lo deseen,
sino que desea que se amplie la participacion de la mujer en el terreno politico: con el
derecho a votar y ser elegidas politicamente o que puedan acceder, no solo de derecho,
sino de hecho, a cualquier oficio que deseen. De esta forma, su discurso se ha convertido
en un discurso reivindicativo feminista y completamente directo.
Una de las cosas que sorprende mas de su viaje a Suecia es la description que
hace de las mujeres. Se asombra de la gran libertad que gozan y de su aversion hacia el
matrimonio. Expone una sociedad en la que la mujer, por su naturaleza versatil, no le da

41 Para m ayor informacion, refierase a los libros de Carmen de Zulueta: Cien anos de
Educacion de la mujer espanola, y a N i convento ni collage. La Residencia de Senoritas.
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importancia al matrimonio porque se cansan rapidamente de relaciones prolongadas:
“Libertad mucha. En cuestiones de moralidad la manga es ancha...son enemigas del
matrimonio; se cansan pronto de una misma amistad y los maridos estan obligados a ser
tolerantes. Un marido celoso o despotico estaria en ridiculo y se quedaria sin mujer”
(162-63). Tambien se asombra de la amplia participacion que tienen en la vida laboral,
pero tambien, resalta que su trabajo es dificil y mal pagado: “La mujer trabaja mucho
aqui; el trabajo es duro y mal remunerado” (162). Es evidente que, aunque la critica no
sea directa, la autora esta ponierido en el tapete una serie de reivindicaciones que eran
insospechables en sus dos libros anteriores. En primer lugar, propone una libertad
matrimonial e implicitamente un sistema de divorcio legal y real en la vida de sus
ciudadanos. Por otro lado, reprocha la injusticia que sufre la mujer en el terreno laboral.
A estas mujeres que trabajan a la par del hombre y duramente, se les paga mal. En este
sentido incita al lector a percibir la necesidad de una justicia laboral y de una
remuneracion justa para cada trabajo especifico sin diferencias de sexo.
En cuanto a la educacion en Suecia, la practica absoluta de la igualdad entre el
hombre y la mujer hace que tengan la misma educacion sin limitaciones. Esta libertad e
igualdad con el hombre hace que segun, de Burgos, la mujer adopte un papel tipicamente
masculino, segun la mentalidad tradicional, y que no le de importancia a los tabues y
prejuicios de la mentalidad tradicional. En este sentido, Carmen de Burgos adopta la
postura de Simone de Beauvoir, quien dice que no se nace mujer, sino que se hace
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mujer.42 Asi pues, de Burgos estd mostrando implicitamente, que las diferencias entre lo
femenino y lo masculino son producto de la educacidn y no de la biologia:
Pero hay que tener en cuenta que ellas y el los tienen los mismos
temperamentos y la misma educacion; las mismas ventajas de am biente...
Elios se entretienen con sus amigas mientras ellas hacen un viajecito con
sus amigos. No se preocupan de estas pequeneces a las que no les dan
importancia, ni alteran la felicidad del hogar. (163)
Es innegable que el discurso de la autora es ahora totalmente feminista en la
reivindicacion de una postura socio-sexual de una im plication altamente moralista que se
resume a una oracion: “La infidelidad no altera la felicidad del hogar.” Esta declaracion
absolutamente chocante y con repercusiones dramaticas irrumpe en forma de voz interior
que aboga por unas libertades absolutas en el piano social para la mujer. Si bien inserta
esta declaracion, tambien, rapidamente evoca al escritor sueco que mas ha criticado el
caracter de la mujer: Augusto Strimberg. Carmen de Burgos intercala los dos tipos de
discursos para, de una forma sutil, aminorar el efecto de la libertad absoluta expuesto
unas lineas antes y para no alienar a su publico. Utiliza el discurso feminista de
reivindicacion de los derechos absolutos de la mujer, pero inserta un discurso masculino
tradicionalista para paliar el efecto dramatico de sus palabras:
[el] gran escritor, novelista, historiador y dramaturgo de genio que ha
retratado en sus obras todos los defectos, falacias y ruindades de nuestro
sexo. El gran enemigo de la mujer conoce maravillosamente su corazon, y

42 Para mayor inform ation refierase a su libro El segundo sexo.
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cuando combate el feminismo tan denodadamente, creyendolo nocivo para
su pais, lo hace con una verdad y una honradez que quizds estemos mds
capacitadas para comprender nosotros,

aferrados

a

los

atavismos

rom&nticos de nuestra tierra y nuestra raza, que estas gentes moldeadas ya
en ambiente tan distinto. (163)
Concluye con una duda: “^Quien esta en lo cierto? No me atreveria a afirmarlo” (163).
En principio, se percibe una ironia en cuanto a que los espanoles estan mas capacitados a
denunciar el feminismo por sus condiciones geopoliticas y sociales y manifiesta, por
medio de esa conclusion, una estrategia para causar la duda en sus lectores. A su vez,
intenta mantener un discurso conciliador entre las dos posturas mas radicales y
extremistas de la sociedad: el feminismo puro y el conservadurismo puro. Esta
exposition de los extremos proyecta una vision hacia un moderantismo y un
determinismo natural.
Nuevamente, establece un discurso feminista al describir la independencia de las
suecas que han hecho de ellas mismas, mujeres con talento. Es practica habitual que de
Burgos inserte casos espedficos de mujeres notables como ejemplos m odelicos a seguir.
De esta forma, la autora expone que el numero de mujeres ilustres es considerablemente
mayor en Suecia que en otros paises en relacion con su poblacion (164) para resaltar que
la mujer sueca ha adquirido el poder del que carece la espanola.
La referencia mas directa al sistema educativo, la hace Carmen de Burgos en la
ciudad de Upsala, en la que la autora dice que se ensena en el aula de una forma
dogmatica y en la que el edificio mas importante es la universidad. El conjunto de la
universidad hace de la ciudad un entom o lleno de “edificios didacticos” (167). La
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escritora hace una critica al estudiante sueco que no tiene el espiritu alegre del espanol,
Tambien critica la form a en la que viven los estudiantes ya que, en lugar de prom over la
union del pais, suseitan la division del territorio. En este sentido, la autora relata la forma
en que los estudiantes conviven en albergues llamados “naciones” : “se entiende por
naciones las casas de estudiantes, establecidas en trece edificios suntuosos, que
corresponden a las diferentes regiones en que esta dividida Suecia” (168). Lo que para los
suecos es una forma pedagogica de ensefianza de educacion civica y adm inistration
autonom ica, para de Burgos supone un divisionism o que solo lleva a increm entar la
intolerancia, a fom entar el regionalismo para resaltar los defectos de cada region (168).
La autora expresa que: “Desde luego no m e parece el m edio mas progresivo de educacion
cuando el ideal m odem o ha de tender a borrar regiones y ffonteras” (168). A pesar de
esta nota discordante en el regim en de organizacion de las universidades, en defmitiva,
para Carmen de Burgos el pueblo sueco es un pueblo racional con una mentalidad
positiva y dada al estudio y la investigation ya que:
la ciencia detenida entre nosotros por las hogueras de la Inquisition
m ostrase su verdades y realidad triunfantes... por la m odalidad de su
espiritu su religion habia de ser protestante, para perm itir la investigacion
minuciosa, el examen, la enunciation de verdades demostrables. Un
acomodo de la religion y la razon. (169)
En ninguno de los tres libros se ha borrado, ni se ha atenuado el ataque directo
que hace la autora a la Iglesia y a los errores cometidos en contra de la razon. Se sigue
percibiendo que su critica es mucho mas tenue que en los dos libros anteriores en donde
aparecia de forma extremadam ente directa. Ahora, explica la union de la Iglesia con la
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razon, exalta al protestantismo por haberse adaptado a la mental idad sueca y haber
respetado los impetus de la razon, pero sin dejar, por ello, de ser un pueblo religioso. La
mentalidad sueca concibe que: “Su cristianismo se ha hecho mas fogoso; son mas
observantes que los catolicos” (169-70) y a su vez: “existe la libertad de cultos y se
consiente el matrimonio civil para catolicos y ju d io s... mas para desem penar los altos
cargos hay que ser luterano” (170).
En cuanto a Noruega, la autora dedica gran parte de la seccion a analizar la
literatura noruega, su influencia en la germ anica y los escritores mas representatives del
pais. A naliza detalladamente las producciones de estos y las corrientes literarias a las que
se aproximan, relacionandolas con referentes conocidos espanoles. A pesar de que esta
parte ocupa la m ayor cantidad de capitulos del libro, ei sentimiento que expresa la autora
es un tanto bipolar. Admira la cultura noruega, la gran cantidad de artistas que han dejado
huella tanto en el pais como fuera de el; pero a su vez, le produce una gran m elancolia y
tristeza ese pueblo sin sol que la autora lo expresa al describir la “m elancolia noruega de
mar y de m ontana que se siente siempre, hasta sin m ar y sin montana, melancolia de su
cielo, de su luz, como un presentim iento o una amenaza de la falta de sol” (255). A pesar
de ello, Carm en de Burgos define esta sociedad como: “muy pura y honrada” (196).
Al igual que en Suecia, lo que mas resalta la autora es la libertad con la que
cuentan las mujeres noruegas en la vida publica y politica del pais: “Tienen voto en los
municipios y pueden ejercer cargos publicos... Recientemente, las m ujeres han tenido
asiento en el Parlamento, y su influencia bienhechora se deja sentir en las costumbres y
sobre todo en su admirable Liga contra el alcoholismo” (215). Vuelve a percibirse un
discurso fem inista reivindicativo de los derechos sociopoliticos de la m ujer en una
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sociedad modema, libre y socialista y los aportes que la mujer ciudadana puede hacer a la
sociedad.
En cuanto a la educacidn de la mujer en Noruega, la misma libertad de la que
gozan en la vida publica, se extiende al terreno educativo. Burgos expone que: “La mujer
tiene una gran libertad... Las leyes las protegen y ejercen todas las carreras: la Medicina,
el Profesorado, la Abogacia. Tienen acceso a la Universidad y su <Union Feministas>,
fundada en 1884, les ha dado mucha fuerza; gozan de la libre disposition del producto de
su trabajo” (214-5). Esta cita encierra el nuevo prototipo de mujer para Carmen de
Burgos. Ya no es una mujer que tiene solamente acceso a la educacion, sino que goza de
plena libertad para participar en la vida social, economica y cultural de su pais en
igualdad de condiciones que el hombre. Para la autora, los paises escandinavos suponen
el modelo de sociedad libre y democratica que se deberia de im poner en los demas paises.
El unico problema que les separa de estos es la diferencia en el espiritu de sus
ciudadanos. Mientras que el escandinavo es tolerante y absolutamente democratico, el
latino no lo es. Esta es la clave de su proyecto. Al igual que el caso de las mujeres, el
latino en general, no es tolerante porque no tiene una educacion basada en la tolerancia.
No se trata pues, de una cuestion de la naturaleza del individuo, sino de su educacion.
Otra cita de la autora con respecto a la educacion y con implicaciones politicas es
la siguiente: “La ensefianza es obligatoria; no hay analfabetos, y asi se comprende el
sufragio universal, extensivo a la mujer, que da tan buenos resultados” (217). Con esta
cita, se expone explicitamente las implicaciones de la educacion para el desarrollo de la
mujer. A partir de ese momento, se define el feminismo de Carmen de Burgos que pone
de manifiesto la importancia de la educacion de las mujeres para conseguir el derecho de
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<Sstas a la igualdad en todos los campos de la vida un pais. Mediante la educacidn, una
sociedad se hace m&s libre y democratica, se acepta a la mujer como un individuo en
igualdad de condiciones, se amplia el derecho al voto y ello lleva consigo un resultado
optimo.
Finalmente, vuelve al tema primordial del libro; la comunion con la naturaleza.
Su viaje a Noruega es exaltacion maxima del espectaculo de la naturaleza. Esta comunion
natural se hace palpable al visitar las comunidades laponas y la Finix Terrea. En estos
parajes se produce un despliegue de emociones y de union con el medio que la rodea
hasta el punto de que la autora lamenta el regreso brusco a la realidad cotidiana despues
de viajar a lo mas profundo de la maravilla de la naturaleza:
Hay que seguir la ruta del destino; volver al mundo de siem pre... tengo
que hacer un esfuerzo para poder moverme, para poder cerrar los ojos,
librarme de la sugestion de este tinte azul palido que envuelve todas las
cosas en su luz difusa, esa luz infinite de espacio en el que ya no hay un
horizonte que nos oeulte los astros, en el que nosotros tam bien nos
habiamos sentido ilimitados e infinitos. (301)
Su viaje por Alemania supone para la autora la culminacion de la aversion hacia
lo germanico, que ya se habia estado gestando en los libros anteriores, Alemania pesa,
repele (18),43 “el pais esta todo preocupado para no perder el tiempo y bastarse cada uno

43 Carmen de Burgos inserta una referencia temporal en la que indica que el viaje que
realizo a Alemania es anterior al que hizo a Dinamarea, Suecia y Noruega. De Burgos
dice: “no se puede perder ni una hora si hemos de recorrer Dinamarea, Suecia y Noruega,
para entrar luego en Rusia” (32). Parece ser que salio de Alemania en direccion a
Noruega y alii le pillo el estallido de la Primera Guerra Mundial. Cancelo su viaje a Rusia
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por si mism o” (20). Su antipatia por el pais se extiende a todos los aspecto de la sociedad,
la gente es de aspecto feo, calculadores, racistas y con un espiritu b61ico y militarista que
oprime y asusta. La repulsion de la autora hacia el pueblo aleman se incrementa en el
momento en el que estalla la Guerra. Los describe al cantar el himno nacional como
gentes que: “Abren mucho la boca, gesticulan y gritan como demonios; sus caras grasas y
rubicundas parece que van a reventar en la excitacion sanguinea que les produce su
entusiasm o' (42). Llega hasta el limite de describirlos como:
Los alemanes, son, en efecto, de una raza distinta, inferior si no miente la
frenologia. Esas ffentes espesas, huesudas, cuadradas y todos esos rasgos
macizos acusan animalidad, groseria, un pensamiento tardo, que se refleja
en los ojos de cristal, sin mirada, con esa expresion vaga, incierta, desleal
y sin fijeza. (59)
Es una raza, que segun la autora, a pesar del aspecto superficial de civilizacion, revela
rapidamente a un pueblo barbaro. Lo expresa diciendo: “con poco que nos fijem os en sus
predilecciones guerreras, sus crueldades, su soberbia y su aficion a los goces materiales
mas groseros, se ve como bajo el bano de civilizacion late su verdadero tem peram ento”
(59). Lo unico que redime al pais es ser la patria que vio nacer a Henri H eine y por la
limpieza de sus ciudades y el cuidado que hay por su entomo.
A pesar de la aversion que siente por el pueblo aleman, no deja de reconocer que
en el terreno educativo hay aspectos que merecen la pena como la forma en la que los
alemanes proponen la educacion unida a la naturaleza. Carmen de Burgos explica que a
y decidio regresar rapidamente a Espana, entrando de nuevo por Alemania; pero esta vez,
el pais estaba en los aibores de la guerra (34).
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cada nino se le da una planta para que la cuide y la lleve despues a sus examenes. Pero
este amor a la naturaleza, se queda rapidamente nublado por el sentimiento militarista que
no deja que el pueblo engrandezca su cultura. De Burgos explica que le da “lastima que
esta bondad que dan las flores la destruyan luego con esa exagerada educacion militarista
que inculca la escuela en el corazon de los ninos y nifias y que es la sombra que no deja
brillar su cultura” (22).
En defmitiva, lo unico que podria redimir al pais de su espiritu belico e “inferior”
en terminos de de Burgos es la union con la naturaleza; pero esta union queda relegada a
un segundo piano por el extremado barbarismo de los germanos que no han sabido
conceder a la pureza, la libertad y la paz el lugar que le corresponde para crear una
sociedad verdaderamente pura.
Inglaterra para la autora revela el sentimiento de superioridad que se muestra
desde el principio al titular el capitulo como: La superioridad inglesa. Y donde expone
como se van notando las caracteristicas que definen al pais:
Sin saber como se va infiltrando en nosotros el concepto de la superioridad
inglesa. Vemos la Inglaterra firme, inconmovible... Se siente la confianza,
la serenidad, lo perdurable y recio de su poder... Esta raza firme y
tranquila... vela por su poderio y su justicia de un modo digno, serio,
fundamental. (84)
A esta superioridad inglesa, lo unico que Carmen de Burgos no perdona es el puritanismo
ingles que ha dejado en el olvido a grandes genios de las letras como Oscar Wilde y Lord
Byron a causa de su equivocado sentido de la moralidad (116).
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Se percibe el constante contraste entre este pais y Alemania. Sus gentes pacificas
y contemplativas (96) dan a la autora una sensacion de paz, de silencio y de limpieza (9697) que anhelaba despu6s de la gran exaltacion produeida por los acontecimientos belicos
que acababa de suffir. Se inserta el discurso femenino de la domesticidad por medio de la
descripcidn de las comidas tipicas de los ingleses y el ideal de la familia que estas gentes
poseen. Describe la ciudad de Londres como conservadora rigida y absorbente donde el
mayor ideal romantico de su pueblo es el culto al hogar (100).
La parte mas extensa del libro esta dedicada a Portugal. En ella se percibe una
diferencia con el resto del cuerpo del texto al incluir una dedicatoria al principio del
capitulo ofrecida a la escritora Ana de Castro Osorio.44 La admiracion por la feminista
portuguesa la lleva a expresar: “A la admirable Dna. Ana de Castro Osorio, gran espiritu,
que tanto ha influido en el engrandecimiento y la libertad de Portugal” (137). Al
dedicarle esta seccion a la figura mas representativa del movimiento feminista en
Portugal, la autora se inscribe dentro de una tradicion de lucha feminista. Impone una
forma nueva de acercamiento a una lectura en la que ya abiertamente apoya el feminismo
que esbozo en Suecia al desmantelar la institucion del matrimonio y desm antelar la vision
tradicional de la mujer dentro de esta institucion al alegar: “la infldelidad [para los
suecos] no altera la felicidad del hogar” (163), anteriormente mencionada. Ademas, busca
la igualdad de la mujer y desea implementar reformas que la ayuden a adquirir esa
igualdad. En este sentido, pone de manifiesto los avances que las mujeres de todos los

44 Con Ana de Castro Osorio mantuvo una relacion durante muchos anos. Carmen de
Burgos fundo la Cruzada de las mujeres espanola a imagen de la que Ana de Castro
fundo en Portugal. Asimismo, de Castro era la directora de una revista con la que
colaboro Carmen de Burgos, Portugal Feminino.
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estratos de la sociedad portuguesa han conseguido para reivindicar todos sus derechos.
De esta forma, para de Burgos, la mujer en Portugal ha conquistado fronteras que son
impensables en Espana en ese momento. Carmen de Burgos indica que las mujeres
portuguesas son mas refinadas y sabias que las francesas o inglesas (207) e incluso dice
la autora:
las mujeres del pueblo y de clase media han dado siempre en Portugal
muestras de inteligencia y energia. Ellas han laborado de tal modo en la
implantacion de la Republica, que una gran escritora ffancesa que visito
Lisboa,... advirtio a la reina Amelia: <Senora: es preciso atraer a las
mujeres portuguesas, porque en ellas esta el peligro>. (208)
Estas mujeres que han sabido participar de forma activa en los movimientos politicos de
su pais “estan mas adelantadas y marchan a la conquista de todos sus derechos de un
modo seguro y rapido” (208). Es por eso que a diferencia de Espana, han conseguido el
voto para la mujer (208). La autora resalta los valores tipicamente masculinos de las
mujeres ilustres portuguesas. El ejemplo mas claro es el de la escritora A na de Castro
Osorio de la que indica es: “figura interesante de esas mujeres de la Revolucion que se
han consagrado, quizas con mas intensidad que los hombres, a la gran obra social” (209).
Esta mujer simbolica, no pierde su fem inidad ya que la autora auna la conception de la
mujer liberal con los atributos femeninos ya que Castro Osorio: “es una de esas mujeres
sencillas, afables, llenas de naturalidad; dulces y buenas, que parecen querer hacerse
perdonar su superioridad con su modestia” (210). De Burgos resalta la figura de Castro
Osorio como una mujer excepcional que ejercio las profesiones propias de los hombres al
participar de forma activa en la vida politica del pais. Esta mujer realizo:

109

obra sociologica admirable. Presidenta del gremio Carolina Angelo y de la
Liga Republicana, lueho denodadamente para la im plantation de la
R epublica...ha influido en la ley del divorcio, en la reform a de los
cddigos. En la actualidad ocupa uno de los puestos que se ban dado a la
m ujer en el nuevo M inisterio del Trabajo. (210)
Carmen de Burgos, m uestra a las mujeres portuguesas como m odelos que “siendo tan
herm anas nuestras son tan distintas, tan extraordinarias y tan insospechables” (211) para
reivindicar nuevamente la mision de la m ujer que lucha por reclam ar los derechos que
les son propios en la sociedad. M ediante la figura de Castro, la autora no solo abate el
discurso tradicional propuesto para las mujeres, sino que propone una liberation
com pleta de la mujer en todos los ambitos de la sociedad. A su vez, Carmen de Burgos,
es consciente de la alienation que puede causar en sus lectoras esta vision tan radical de
la mujer y auna a este feminismo un tanto exaltado otro mas moderado al no despojar a la
figura de A na de Castro Osorio de sus atributos fem eninos tradicionales. En este sentido,
la autora dice que: “A na de Castro es viuda del eminente poeta Paulino Oliveira, que
murio siendo consul en el Brasil, y se ha dedicado a la tarea de educar a sus dos hijos”
(2 1 0 ).

El discurso de Carmen de Burgos tiene una funcion especiflca. La autora se da
cuenta de las im plicaciones que puede tener su postura radical en la sociedad tradicional
espanola en general, por ello, despues de proponer estas afirmaciones tan controversiales
para la epoca, am inora el efecto subversivo que pudieran tener redefmiendo su postura
desde una perspectiva m as moderada. Esta estrategia que utiliza Carmen de Burgos
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permite ampliar los m&rgenes de action de la mujer ya que ya ha subvertido su discurso
hacia unas demandas m&s especfficas a favor de los derechos de la mujer.
Al mismo tiempo, tam bien propone esa vision feminista mas moderada al
interpretar la institucion del matrimonio desde el punto de vista etimologico: “ [como]
oficio de la madre [para] rendir un homenaje a los desvelos m atem os y al respeto que en
este pals gozan las mujeres guardadoras del hogar y educadoras de los hijos” (157). De
esta forma, presenta la teoria de la domesticidad y del “angel del hogar” no de una forma
sumisa y tradicional, sino como una institucion digna que se dedica a la importante
mision de la educacion del hijo y por extension, la foijadora del futuro de un pais.
Propone el Matrimonio, con mayusculas, como un oficio de mujer, un oficio que la
redime y la libera de los convencionalismos tradicionales, ya no es madre y esposa
sumisa, sino educadora. De esta forma, la autora profesionaliza el trabajo de madre y
esposa y adopta un vocabulario propio de la esfera publica masculina para redefinir la
funeion de la mujer en la esfera privada. Con ello, consigue darle prestigio al trabajo
tradicional de la mujer como madre educadora y esposa companera. Este nuevo oficio, en
Portugal es mucho mas importante que en otro pais porque le perm ite tener un papel de
protagonismo frente al hombre. En Portugal, los hijos eligen el apellido que quieren
llevar primero, pero preferentemente escogen el matemo. Esto es significativo porque
resalta ese papel fundamental de la m ujer dentro de la sociedad que ademas de educar el
futuro de la nation, es el estandarte de la continuidad socio-sexual.
El modelo de m ujer esposa y companera solo se presenta bajo un ambiente de
republicanismo. De Burgos lo m uestra en la figura de Elzira Dantas, esposa de
Bernardino Machado, presidente de la Republica portuguesa. Esta mujer auna las virtudes
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de la m ujer tradicional madre y compafiera que lucha a la par de su m arido por la causa
de la libertad (187). De esta forma, mediante la descripcion de Elzira Dantas, la autora
traspasa los Hmites impuestos por la vision del modelo tradicional de la m ujer y la
m uestra com o madre educadora y esposa compafiera pero con una doble proyeccion. Por
un lado, respeta el discurso de la dom esticidad y, por otro, proyecta el papel de la mujer a
un espacio publicos al ser presidenta de La Cruzada de M ujeres Portuguesas. Con esta
reconciliacion de los dos ambitos privados y publicos de las m ujeres, la autora propone
un proyecto de consolidation politico y cultural de un estado liberal en el que la mujer
participa de forma activa y sin perder los atributos tradicionales de su genero.
En cuanto a la referencia concreta hacia la educacion de la m ujer, no se percibe
explicitam ente, solamente hay algunas alusiones al caracter regeneracionista del
pensam iento de los dirigentes politicos portugueses y una referencia concreta a la
Institucion Libre de Ensefianza, a G iner de los Rios y a M orote. D escribe a los dos
ultim os presidentes de la R epublica portuguesa, Machado y Teofilo Braga, que ambos
fueron profesores catedraticos de la U niversidad de Coimbra. Las descripciones que hace
de am bos dirigentes tienen una doble vertiente. Son hom bres integros y politicam ente
honrados y los dulcifica mediante la participacion que tienen en la vida diaria en lo que se
m ostraria espacio propio de lo fem enino ya que participan de la vida cotidiana y familiar.
De M achado, la autora expone que: “Se necesita un esfuerzo de voluntad para unir la
figura del gran revolucionario, del jefe de Estado, con este padre de fam ilia bondadoso,
tan enam orado de sus hijos, de un gesto tan sencillo y tan seftoril” (191). Y de Bragas en
cuanto a su sencillez como persona de a pie “que revela la modalidad sim patica de este
hombre que siendo presidente de la Republica seguia viajando en tercera clase y
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paseando a pie por ia ciudad” (193) o cuando observa: “ Yo no soy m as que un profesor,
un pobre hom bre- m e d e d a ; y se veia b ien la sinceridad de su palabra al afirm ar su deseo
de no ser m as que profesor” (194). D e esta form a, presenta el sistem a politico perfect©
que existe en Portugal por la existencia de la union del hom bre politico que es a su vez
artista y hom bre de ciencia (197).
Finalm ente, C arm en de B urgos propone com o figura reconciliadora de su vision
fem inista a la figura historica de C arolina C oronado. E n esta escritora espanola en
Portugal, se representaba todas las aspiraciones de trasgresion de la m ujer. E sta m ujer,
p ara de B urgos, fue un m odelo p ara las m ujeres. La define com o: “cerebro privilegiado,
construido definitivam ente p o r la N aturaleza con to d a la fatalidad de su astro poetico”
(265) y que es la escritora y p oeta rom antica que im puso el m odelo de m ujer que, com o
exam ina de B urgos: “legitim o la inclinacion literaria de la m ujer hasta el lim ite que hoy
tiene” (264).
E n conclusion, C arm en de B urgos en estos tres libros de viajes a E uropa, adem as
de describir los paises que visita, pasa rev ista al sistem a social, politico y econom ico de
estos. E n sus relatos de viajes, los tem as que m as interesan en este estudio son, en prim er
lugar, el analisis que hace C arm en de B urgos de los avances que hay en E uropa en el
cam po de la educacion de la m ujer. E stos tienen com o finalidad el deseo de la escritora
de concienciar a los espanoles de la necesidad de m ejorar el sistem a educativo espanol
conform e a los avances producidos en algunos paises europeos. A su vez, destaca el
interes que m uestra por tem as com o el divorcio y el m atrim onio y el papel que la m ujer
ju e g a dentro de ellos.
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En su prim er libro, P or Europa, la autora describe una de esas m ejoras en el
sistem a educativo que han conseguido los franceses e italianos en cuanto a la im portancia
que tiene la naturaleza en la ensefianza. Para la autora, la naturaleza conform a uno de los
elem entos basicos para el aprendizaje del nifio. Este se encuentra en union con la
naturaleza y con el m edio que le rodea y de esta forma, aprende a respetar y tolerar su
entom o. A su vez, propone una ensefianza que incluye el arte com o form a integrante del
espiritu del nino porque para de Burgos, el arte desarrolla lo m as intim o y espiritual del
individuo. En tercer lugar, exalta las condiciones higienicas de las instituciones
educativas de algunos paises europeos que m otivan al alum no al estudio. Otro de los
avances que la autora resalta es la atencion del gobiem o frances e italiano en
prom ocionar y crear gim nasios gratuitos y de acceso abierto a todos los ciudadanos. Este
tem a era de especial im portancia dado que a la m ujer espanola se le habia negado la
practica del deporte o la ensefianza del m ism o por m otivos m orales obsoletos.
En Suiza, la autora resalta la preocupacion que tiene el gobiem o de ese pais por la
educacion de sus nifios y la generosa subveneion que concede a las instituciones de
ensefianza para crear colonias de verano. En estas colonias se pretendia que el nifio se
acercara a la naturaleza y se fortaleciera fisica e intelectualm ente. A sim ism o, m enciona
que en este pais, en donde la atencion a la educacion es tan alta, los ciudadanos son mas
conscientes, respetables y tolerantes y hacen del pais un lugar sin crim en ni peligro. Al
m ism o tiem po, discute el papel de la m ujer trabajadora y la instruccion profesional que
esta recibe en esos paises, que sin intervencion de las instituciones religiosas, ha
conseguido prepararse profesionalm ente para trabajos en la industria textil y la cigarrera
con beneficios optimos. Estas m ejoras que ha visto en su viaje en estos tres paises
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repercuten en la critica que hace a Espana. Responsabiliza al gobiem o espafiol por la
m ala educacion que se le da al nino y a la mujer y resalta la decadencia y la falta de
progreso en el pais y la necesidad de increm entar las subvenciones al extranjero para la
formacidn de pensionados.
En su segundo libro, Cartas sin destinatario, la autora destaca ei instinto
comercial belga que le ha llevado a m ejorar la educacion haciendo de ella un producto
comercial. Este instinto comercial hace que estos pueblos vean las instituciones
educativas como empresas gananciales cuya final idad es atraer el m ayor num ero posible
de alum nos; y para ello, estas instituciones m ejoran la calidad de ensenanza que ofrecen.
A sim ism o, exalta la educacion tolerante que existe en los Paises Bajos en el tem a del
bilinguism o. El G obiem o perm ite que cada institucion educativa im plem ente la
ensenanza en el idiom a o idiomas oficiales del pais o la region en concreto. Lo mas
destacado, a pesar de la description de estas m ejoras en el sistem a educativo, es la forma
en que la autora resalta su espanol ismo. Carmen de Burgos se cuestiona esa supuesta
superioridad europea que, en defm itiva, no lo es tanto ya que estos paises suffen las
m ism as lacras que en Espana: una educacion insuficiente y un alto grado de
analfabetism o. La unica diferencia es en la perception de sus logros. M ientras que el
espanol se critica duram ente, el holandes, el belga y el luxem burgues solam ente realzan
sus cualidades.
Finalmente, su tercer libro, Peregrinaciones, supone el com pendio de las
aspiraciones educativas de la autora. Estas aspiraciones se resumen en dos: la educacion
en la naturaleza y en la tolerancia. Estos dos principios convierten al individuo en un ser
pleno que reconoce los valores igualitarios del ser humano sin diferencia de sexo. Este
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libro supone tam bien una afirmacion en su ideario feminista, que propone una
conciliacidn entre el radical y el feminismo de tipo moderado. Por el analisis que hace la
autora de los paises del norte de Europa, ve la necesidad de adoptar un sistem a de
igualdad para hombres y mujeres en la educacion por medio de la ensenanza obligatoria
(como el caso sueco). Ademas, Carmen de Burgos defiende un sistem a de igualdad de la
mujer en el terreno profesional y politico que solo es posible con la im posicion defm itiva
del voto femenino. Su viaje a Portugal tiene una peculiaridad ya que m asculiniza la esfera
fem enina al hacerla publica y fem iniza a los hombres dirigentes del pais. Si bien no se
altera, sustancialmente, los papeles socio-sexuales, si se hace al m ostrar su esfera de
comportam iento privado. Esta tecnica tiene como m ision m ostrar una sociedad igualitaria
en term inos de genero. Tambien, reivindica la figura de la m ujer que participa
activamente en los procesos revolucionarios del pais pero sin pretender derrum bar la
figura de madre y educadora y sobre todo propone la labor de la madre com o un oficio y
no como una cualidad natural e inherente de la mujer. A su vez, se perfila un proyecto de
consolidacion politica y cultural de un estado liberal para que la m ujer participe de forma
activa sin perder los atributos de su genero.
En defm itiva, el tem a esencial de la produccion de Carmen de Burgos es la mujer
y entorno a ella giran todos los tem as subsidiarios. La finalidad primordial de la autora es
analizar el ideal de la m ujer m odem a en una vertiente moderada. Este ideal de m ujer se
m odifica con el tiempo y se percibe esta modificacion primero, en su prim er libro Por
Europa, en donde se m uestra la union entre el “angel del hogar” y la m ujer educada y
educadora; por supuesto con las limitaciones propias que a su sexo le im pone el discurso
patriarcal en que se mueve. En este sentido, la autora subordina la preparacion cultural de
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la mujer a su mision de madre, Esta primera postura tradicional cam bia hacia una
posicion mas avanzada en su ultimo libro, En Peregrinaciones, la escritora propone una
m ujer que ademas de ser buena madre. se educa para educar a los hijos, quienes estan
destinados a ser los futures dirigentes del pais, pero tiene igualdad de derechos en el
campo politico, con lo cual, la accion educativa privada se am plia al espacio publico. A
la vista de la realidad europea, propone para Espana una mujer em ancipada con pleno
derecho a la eleceion de cualquier carrera u oficio que desee y con plenos derechos
politicos, abogando por el sufragio universal y defendiendo la posibilidad de que la mujer
sea elegida representante politico de un pais. El papel educativo ahora se extiende a
espacios simbolicos de poder y en actos explicitos de adquisicion de poder.
La aspiracion de Carmen de Burgos es que las actividades que considera
m odelicas impregnen el texto con una intencionalidad preestablecida: influir al lector de
la necesidad de que en Espana se produzca un cambio social, cultural y politico,
subrayando en estos un caracter de genero: la mujer. En este sentido, la literatura de
viajes como genero literario marca unas diferencias entre la produccion escrita por
hombre y por mujeres. Entre las diferencias mas marcadas, en la produccion de relatos de
viajes de mujeres en general, destacan la vision de la narradora como un protagonista
desprotegida que hace de su discurso una reivindicacion y una forma de escape tanto de
la sociedad que la oprime como de su interior o de su condicion de mujer, en
contraposicion con las narraciones escritas por hombres en la que este es el heroe
m agnanim o y valeroso. A su vez, el discurso femenino de los libros de viajes se hace
personal y descriptivo mientras que el del hombre es categorico, autoritativo y se
convierte en una form a de descubrir su masculinidad. Otra diferencia es la representacion
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de la m ujer en el texto, M ientras que las escritoras m uestran a una protagonista activa y
ejecutora de la accibn, el escritor la representa com o un personaje siem pre secundario,
pasivo y objeto de deseo o del destino final. O tra caracteristica de los textos escritos por
m ujeres es el travestism o que aunque en estos textos no se presente p e r se, si se percibe
una adopcion por parte de la autora de estrategias autoritativas m asculinas. T am bien es
im portante destacar la form a en que la escritora plasm a su vision interior del proceso del
viaje, m ientras que el hom bre solo presenta un a vision exterior de este.
A su vez, y esta es una de las caracteristicas m as im portantes, las narraciones de
viajes de m ujeres presentan el discurso de la fem inidad en el que m uestran lo que se ha
denom inado “w om anly w eakness.” Este efecto m uestra a la protagonista com o el sexo
debil que proyecta una serie de cualidades com o el m iedo ante situaciones extrem as por
m edio de sentim ientos de inseguridad, de im pulsividad y de curiosidad. T am bien habia
de los elem entos m as caracteristicos del papel dom estico de la m ujer. D entro de este
discurso se privilegian los tem as relacionados con la higiene y la com ida. Con esta
tecnica lo que se intenta es m ostrar una autoridad de genero p ara p roducir el efecto
contrario: no es la m ujer debil, sino que la autoridad que las m ujeres tienen en los tem as
tradicionales dom esticos, tam bien se extienden a los dem as tem as de la esfera publica del
texto. Se transgrede asi, el espacio fem enino propio de un sistem a patriarcal. M ientras
que los hom bres, en este sentido, reiteran su discurso m asculino. Finalm ente, en cuanto al
estilo y la form a, los hom bres utilizan un estilo sencillo y sin adom os, autoritativo y
cientifico y, norm alm ente m enos subjetivo que el de las m ujeres. Las m ujeres, por su
parte, utilizan m ayor cantidad de adjetivos con connotaciones m as coloridas, frases
descriptivas, m as explicaciones, sum arios detallados y su contenido es m as sentim ental,
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subjetivo y con una escritura fragmentada, privada y compuesta por experiencias
personales,
Esta forma que tienen las mujeres de escribir narraciones de viajes establece unos
patrones espedficos de genero y los tres libros de Carmen de Burgos participan de ello.
De esta forma, la necesidad de analizar estos tres textos bajo c&nones de genero tiene una
doble finalidad. Por un lado, ratifica esta produccion dentro de un discurso de genero, lo
cual, indirectamente m uestra la desigualdad existente y establece unas caracteristicas
recurrentes de este tipo de produccion y, por otro, los relatos de viajes de la autora
muestran las circunstancias sociales, politicas, culturales y concretamente educativas que
afectan a la m ujer en los paises europeos a los que viaja y propone un cambio para la
situacion de la m ujer espanola.

119

PARTE II
LA LITERATURA DE VIAJES DE CARM EN DE BURGOS COM O GENERO
LITERARIO. REIVINDICACION FEMENINA Y FEM INISTA
“En los libros de literatura de viajes de Carmen de Burgos no hay las m entiras de los
viajes, ni esa ansiedad de <sacar partido>, ni ese deseo de hum illar a los dem as que
abunda en los libros de este genero”
Ram on G om ez de la Sema
{Peregrinaciones, epigrafe 442)

CAPITULO 1
INTRODUCCION
A partir de 1898 se comenzo un debate entre las dos Espanas, la tradicional y la
m odem a, que configuro el punto de partida de una nueva forma de interpretar la vida
tanto social, politica, cultural y, com o no, literaria. Este periodo al que se ha denominado
la Edad de Plata de la literatura peninsular, tuvo como elem ento m as innovador la
incorporacion “de la voz fem enina a la corriente general de la literatura” (H urtado 139).
D urante el prim er tercio del siglo XX, las escritoras com parten una serie de
caracteristicas comunes, entre ellas: “la ruptura con la historia fem enina convencional,
[el] cuestionam iento del am or y del m atrimonio como fm alidad de la vida, [la]
participacion en la vida publica [y la] defensa de am biciones e ideales” (H urtado 139-40).
La m ujer viajera no es un fenom eno de principios del siglo XX. A partir del siglo
XVIII, las m ujeres viajan por diversos motivos: por afan de aventura, por m otivos de
salud, por descanso o por razones profesionales. En este ultim o caso la viajera se
desplazaba para realizar un estudio, alguna investigation o algun informe. Esta es la
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raz6n de los viajes de C arm en de B urgos. L a autora sale a viajar p ara aprender de la
cultu ra de los paises europeos y trasm itir lo aprendido m ediante su relato. T anto si sus
viajes son subvencionados p o r el G obiem o, com o es el caso del viaje que relata en el
p rim er y el tercer libro, com o si son p o r placer, son viajes en los que se com bina el afan
de aventura con el viaje profesional. D e B urgos analiza el panoram a cultural de los paises
que visita y exam ina sus estructuras sociales y politicas; pero, a su vez, expresa la
exaltacion que le produce algun acontecim iento especi'fico p o r el m ero place r de v ivir u na
experiencia arriesgada. E n P or E uropa lo expresa claram ente en su v isita al V esubio en
erupcion, en el m om ento en el que corre la lava p o r sus laderas, la autora expresa su
em ocion ante el episodio de ir a un volcan activo y la seduceion que este le produce: “N o
lo puedo m irar tranquila; ejerce sobre m i la atraccion irresistible del peligro; parece
decirm e: “ jVen! jV en tu que am as todo lo grande, ven ya que tu tem peram ento desea
veneer ditlcultades y d om inar obstaculos!” (232). A nte tales palabras resu lta evidente que
la autora transform a su viaje en una aventura de la que ella es el heroe de una situacion
peligrosa.
E n cuanto a las diferencias que se han observado en la narrativ a de viajes de
m ujeres en los ultim os siglos, la un ica diferencia que se percibe de form a recurrente entre
los relatos de viajes anteriores al siglo X V III y los de finales del X IX y principios del X X
es que en los prim eros, el “trayecto, lo que se dice el puro discurrir del itinerario no
form aba parte de sus objetivos [puesto que] el viaje era una incom odidad” (A lbiac 140).
Sin em bargo, a partir del siglo X IX , gracias a las m ejoras de los m edios de com unicacion
y transporte, se com enzo a disfrutar del paisaje. En C artas sin destinatario la autora
m enciona en varias ocasiones la com odidad de estos m edios de transporte: “ A qui se nota

121

m&s que en ninguna parte la facilidad de los v iajes... los Irenes son baratos y com odos”
(39). E stas alusiones hacen referencia a la in sertio n del tem a de la m odem idad. A su vez,
se aprecia considerablem ente en los tres libros de viajes de C arm en de Burgos, la
im portancia que le da la autora al paisaje com o ex altatio n de los sentidos, sobre todo en
su tercer libro M is viajes p o r E uropa.45
A sim ism o, hay que tener en cuenta que, segun Fernando A insa, el viajero, al
realizar su desplazam iento produce un proceso de extranam iento ante el nuevo entom o
visitado que, a su vez, desdobla al escritor en un alter ego que m ira desde fuera. El viaje
se convierte, de esta form a, en un recorrido desde lo fam iliar hasta una co n fro n tatio n con
el otro, lo distinto y, por extension, se produce una conquista de la identidad
conform ando una vision m as com pleta del m ism o viajero y de la realidad circundante. La
nota m as caracteristica es que esta relacion que se produce, da com o resultado un a union
entre el viaje y la escritura ya que la escritura nace para facilitar un a com unicacion a
di sta n d a entre el espacio y el tiem po (57). La consecuencia de este proceso de
alejam iento es que se produce una distancia entre la verdadera realidad y la realidad del
viajero; esta distancia esta acentuada por las diferentes peculiaridades que conform an los
paises visitados con el pais de origen y se increm enta con las caracteristicas literarias y
culturales que rodean al viajero y que le influyen de m anera directa. E n el caso especifico
de los relatos de viajes de C arm en de Burgos, estas diferentes visiones de la realidad que

45 La m ayoria de las espanolas viajeras de principios del siglo X X no se quejan de las
incom odidades del viaje, todo lo contrario, alaban los avances tecnologicos en los m edios
de com unicacion. E m ilia Pardo B azan, por el contrario, se queja de la incom odidad de los
trenes, pero su vision es diferente y esta m ediatizada por unos estandares aristocraticos y
una vision de superioridad de clase.
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percibe la autora estan condicionadas p o r sus estados de am m o. A si, p asa de m o strar de
form a exaltada e idealizada, paises com o Francia, Italia o P ortugal, a criticar paises com o
A lem ania o los Paises B ajos.
Se debe partir de la base de que los criticos literarios no se han puesto to d av ia de
acuerdo a la hora de estab lecer una defm icio n exacta de lo que es el genero de literatura
de viajes, pero, a p esar de ello, todos los criticos si estan de acuerdo en co n sid erar que un
relato de viajes propiam en te dicho, no es n u n ca u n a n arracion n o v elesca en la que el viaje
es accidental y no form a p arte del corpus del texto, sino todo lo contrario, un relato de
viajes debe ser una narracion en la que el m otivo o la estru ctu ra prin cip al del relato es el
viaje,46 y a este se le suped itan los dem as tem as.47 E sto es im portante en el m om ento de

46 E n este sentido, L orenzo S ilva exp o n e que los relatos de v iajes son “to d as aquellas
obras literarias que de uno u otro m o d o tienen el viaje com o m o tiv o o estru ctu ra, sea o no
el viaje en sentido estricto su asunto p rin cip al” (P enate 34). E sta d efm icio n tien e un
p ro b lem a de base porque aunque este tip o de genero si debe de ten e r u n a estru ctu ra
esp ecifica y su m otivo debe de ser tam b ien propio de la n arrativ a de v iajes, el asunto
p rincipal tiene que estar intim am ente conectado con el viaje en si, p u esto qu e de otra
form a, serian autobiog raflas, m em orias, o sim plem ente, n o v elas de c u alq u ier tip o , en las
que hay un desplazam iento. E ste es el caso de Viaje de n ovios de E m ilia P ardo B azan,
que no p o r ello se consid era un relato de viajes p e r se.
47 E n este sentido, Julio P enate R ivero, en R ela to de viaje y liter a t w a s h ispanicas, com ete
el error de incluir d entro de lo qu e se con sid era genero de viajes a to d o tipo de
n arraciones en las que p or cu alq u ier m o tiv o se ha producido un d esp lazam ien to tanto
fisico com o psiquico. Si el viaje se ha p roducido de form a accidental o no, constituye
parte de la tram a de la narracio n o corpus de texto y no d eb eria ser co n sid erad o u n libro
de viajes. C reo que es n ecesario siem pre m an ten er un d istan ciam ien to a la h o ra de
perfilar una d efm icio n de genero puesto que de lo contrario todo tipo de narracio n , y a sea
literaria o no, entraria en conflicto co n varios tip o s de generos co m p letam en te o p u esto s y
divergentes entre si. L a literatu ra de viajes, a p esar de que resp o n d e siem pre a las
necesidades especificas de cada autor, tiene com o m otivo o tem a p rincipal el viaje (ya sea
real o ficticio). En el caso especi'fico de C arm en de B urgos, sus relato s de viajes son,
com o ya se ha dicho anterio rm en te, unos d ocum entos n arrativos y d escrip tiv o s, que
tienen com o finalidad la b u sq u ed a in trospectiva y su b jetiv a del a u to r-v ia jero al pais
visitado, en donde se realiza un p roceso de p ercepcion y descripcion cultural de la nueva
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establecer un marco teorico que explique las caracteristicas de este gdnero literario y lo
deslinde con otros generos similares. Asimismo, en el caso espedfico de las narraciones
escritas por mujeres, es importante establecer las caracteristicas peculiares y diferentes
que este tipo de narraciones presenta con respecto a las producidas por los hombres para
establecer las caracteristicas distintivas de ambas producciones y m ostrar que la
escritoras utilizan una forma peculiar de escribir relatos de viajes para establecer
autoridad discursiva e intentar reivindiear la necesidad de cambios sociales para las
mujeres de principios del siglo XX.

1. Enunciation de la literatura de viajes como genero narrativo
La narrativa de viajes es un genero que la critica ha considerado tradicionalm ente
como de m enor importancia. Sin embargo, al igual que otros generos literarios, las
narraciones de viajes com ponen un vasto cuerpo dentro de las letras intem acionales cuya
produccion se ha mantenido ininterrumpidamente a traves de los siglos, claro esta,
teniendo siempre en cuenta las transformaciones historicas que todo genero tiene a lo
largo de su existencia historica. A hora bien, ya desde su establecimiento como modalidad
generica no tiene caracteristicas precisas y, a fin de establecer los rasgos que le son
propios, es necesario determ inar las diferencias existentes entre la literatura de viajes
propiamente dicha, la literatura de viajes de ficcion y las cronicas, m em orias y biografias
de viajes. Al mismo tiempo, es preciso establecer tam bien las diferencias que existen
entre la literatura de viajes escrita por hombres y la escrita por mujeres, sin las cuales no
es posible com prender la funcion concreta que cumple la literatura fem enina de viajes.

sociedad y se plasma esta nueva perception intercultural con el proposito esencial de
reflejar la incidencia que la cultura extranjera tiene en el pais natal de la autora.
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V arios criticos han intentado h acer un a d e fin itio n del genero de viajes que va, por
un lado, desde lo especi'fico, com o el caso de Jos£ M anuel H errero M assari, quien define
la literatura de viajes com o: “las narraciones autobiograficas de viajes p o r tierra o por
m ar, escritas en el transcurso de los m ism os o una v ez finalizados estos, con la in ten tio n
de darlos a conocer a un destinatario individual o colectivo” (17). C on esta defm icion,
H errero M assari pretende m arcar los lim ites de este genero pero, deja fu era m uchas
variaciones com o son el caso de los relatos de viajes que no tien en la in te n tio n de
publicarse.48 P or otro lado, tenem os d efiniciones com o la de B arbara K orte qu e engloban
en este tipo de p ro d u c tio n literaria todos los escritos en los que encontram os “la
in te ra c tio n entre el sujeto y el m undo que le rodea” (5). P ara esta in vestigadora, la
in teractio n form a parte de un proceso de p e rc e p tio n intelectual y c o n stru c tio n cultural
m ediante la cual el viajero se im pregna, no solo del ento m o cultural del p ais viajado, sino
que establece unos procesos individuales de p e rc e p tio n y de co nocim iento que hacen de
esta literatura un producto hibrido y subjetivo (6). P or supuesto, al igual que en el caso de
H errero M assari, esta defin icio n se aju sta a unos determ inados tip o s de relato s de viajes y
no a su totalidad. A sim ism o, la defm icion de Sofia C arrizo que dice que un relato de
viajes debe ser un estu dio narrativo y descriptivo en el que debe do m in ar el aspecto
descriptivo para m ostrar el objetivo final del relato com o un espectaculo im aginario (14),

48 He querido incluir la defm icion de Jo se M. H errero M assari po rq u e co n su tesis
doctoral consiguio el prem io extraordinario de doctorado de la U n iversidad de A lcala en
1999. A p esar de que su estudio se cen tra en los siglos X V I y X V II, d eja de un lado la
produccion escrita po r m ujeres. Si las englobara, deberia m odificar su defin icio n y
hacerla un poco m as universal. C reo que la in te n tio n de que los libros de v iajes este
categoricam ente destinados a darse a conocer, ya sea a un publico m ultiple o individual,
no siem pre funciona en la literatura de viajes escrita p o r m ujeres ya que m uchas
escritoras no tenian la in te n tio n de p u b licar sus libros de viajes.
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tam bien responde a unos textos especificos dentro de lo que se podria llamar literatura de
viajes; pero, es evidente, que deja de lado los relatos de viajes en los que no
necesariam ente predom ine la funcidn descriptiva o que esta no tenga com o objetivo final
el espectaeulo im aginario al que hace referencia Carrizo.
En defm itiva, todas estas definiciones parecen validas ya que cada una de ellas se
ajusta a unos propositos especificos. La postura que se podria considerar m as acertada es
la que propone O ttm ar Ette, para quien la literatura de viajes es un genero “tragageneros” (109), ya que con esta afirm acidn Ette quiere decir que debido a la hibridez de
los relatos de viajes, en ellos hay cabida para otros tipos de generos, pero a su vez, esta
postura es en si demasiado generalizada y esa m ism a generalidad no perm ite una clara
determ inacion de las bases de lo que se podria considerar como literatura de viajes.
Con todo, hay algunos rasgos especificos que pueden perm itir cierta delim itation
de este tipo de produccion literaria. En prim er lugar, toda literatura de viajes tiene que
tener com o elem ento fundam ental la representation de las circunstancias del viaje; es
decir, com o senala M iguel Angel Perez Priego, las descripciones, las noticias o los
inform es del viaje tienen que dom inar claram ente sobre la experiencia del propio viajero
y, al m ism o tiem po, deben com poner el euerpo fundamental del texto (en Carrizo 5). De
igual manera, todo libro de viajes debe estar constituido por la union de lo que Sofia M.
Carrizo llama lo documental y lo literario.
D entro del elem ento docum ental, la d escription ju eg a un papel de vital
im portancia porque es la descripcion lo que m arca las diferencias entre generos
parecidos. C uando una produccion se constituye de narraciones descriptivas, hay que
diferenciar si estas narraciones pertenecen al mundo de lo real o al m undo de la fiction.
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C uando la narracion de un viaje se convierte en m ateria im aginaria desligada del m undo
real, el libro de viajes se transform a en libro de viajes de ficcion, com o el caso de Julio
V erne o Ju an V alera, E n las narraciones de viajes de ficcion, el co ntenido inform ativo
esta relegado a un segundo piano dejando el contenido iiterario o de ficcion com o
elem ento fundam ental al que se supedita cualquier otro contexto narrativo.
Los relatos de viajes literarios tienen una relacion m uy estrecha con los relatos de
aventuras

dentro

de

un

libro de viajes

ya que

com parten

unas

caracteristicas

fundam entales, com o son: el peligro, el riego y la aventura. T o d a literatu ra de viajes tiene
una serie de situaciones de “ riesgo narrativ o ,” com o lo llam a C arrizo, que co m ponen un
cuerpo relativam ente extenso dentro de la narracion. E n p rim er lugar, cuando estas
situaciones de riesgo narrativo son la parte prim ordial del texto al que se som eten las
dem as, este texto tiene u n grado m ay o r de ficcion. M ientras que, p o r el contrario, cuando
estas situaciones de riesgo son solam ente una variacion m as dentro del cuerpo narrativo
en las cuales el narrador no ensalza la peligrosidad, estas n arraciones se convierten en
literatura de viajes no ficticia. A ntonio R egales S em a d enom ina el referente de peligro de
los libros de viajes: “un com ponente m as de la andadura [y] el narrad o r no les oto rg a m as
jerarq u ia que la descripcion de un a ciudad, de un anim al exotico o de un a lapida
recordatoria” (80). E n segundo lugar, com o indica C arrizo, el riesgo en las narraciones
de av enturas dentro de un viaje au m en ta el interes del lector p o r el desenlace. C arrizo
dice que estos textos:
avivan las ex p ectativas sobre diversos desenlaces y que em pujan al
recepto r hacia el punto final

[m ientras que en los libros de viajes] los

p ropositos d e scrip tiv o s.... “ frenan” la lectura p ara po d er asim ilar las
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informaciones, reflexionar sobre ellas y disfrutar del asom bro o del placer
que depara cada una de las “escenas” del enorm e espectaculo que
proponen, (13)
En cuanto a la diferencia que existe entre las cronicas de exploracion y
descubrimiento y los libros de viajes, la m as evidente se encuentra en el proposito de
estos textos. La cronica de exploracion, en resumen, es un docum ento en el que el
narrador no tiene ninguna intencion explicita de producir un docum ento literario. La
ficcion que existe en toda cronica de exploracion responde a una intencionalidad
predeterm inada de antemano. Al m ism o tiempo, m anifiesta un elem ento politico que le
da razon de ser. De esta forma, las descripciones de una cronica de exploracion
representan un discurso narrativo que explica un hecho o acontecimiento que se quiere
destacar. Es decir, que si en algun m om ento existe descripcion, esta descripcion asume
una funcidn secundaria como ejemplo del hecho que se quiere resaltar. C arrizo expone
que la prioridad de las cronicas de exploracion es nairar lo que ella llam a “procesos de
m ejoram iento o de empeoramiento” (15).
Las cronicas de exploracion tienen su momento algido a partir de 1492 con el
descubrim iento y colonizacion de America que supuso un nuevo acercam iento a la forma
de aproxim arse a este tipo de literatura ya que antes de 1492 solo se atenia a las
conquistas y no a las exploraciones. Por un lado, el descubrimiento replanteo un proceso
de acercam iento a una nueva realidad que tenia que defmirse bajo unos c&nones
especificos y subjetivos. Este genero literario, segun Jenny Mezciems: “ serves a worldly
reality in which kings as patrons are anxious enough to believe” (7). El nuevo mundo
encontrado crea un genero nuevo, las cronicas de la conquista y la colonizacion, en las
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que se describe o se inventa a America. Esta recreacion de la realidad representa una
distorsion, no de hecho, sino de presentacion en donde el autor describe la tierra con unos
planes predeterm inados y una inteneion de convencer y asom brar al lector. Por otro lado,
estas narraciones tenian el proposito de intentar resaltar la participacion de algunos
individuos en los procesos de conquista y colonizacion, al mismo tiempo que enfatizaban
el enriquecim iento personal que podia suponer el viajar a estas tierras recien
conquistadas.49 Por su parte, Carlos Monsivdis explica que el proposito de las Crdnicas
de Indias es observar, comparar, anotar e inventar. Se trataba de hacer del Nuevo Mundo,
un mundo habitable por medio del coraje, la valentia, la fe y la destruccion de los falsos
idolos. Las pretensiones eran multiples: los conquistadores ansiaban perpetuar su fama,
los m isioneros, implementar la fe catolica y los indigenas, preservar la m em oria de su
pasado (M onsivais, “Chronicle” 25). En defmitiva, para Monsivais, la cronica del siglo
XVI era una forma de capturar la historia, de preservar el tiempo y de convertir al
indigena al cristianismo:
These soldiers and holy m en sought to write neither history nor literature.
For them, to chronicle was to seize the sensations o f the moment, to
capture chronos, to defend themselves from the enem y’s version o f
history, to implicitly and explicitly celebrate their own grandeur, to save

49 Los cronistas del descubrim iento resaltan su papel protagonico en el proceso de la
conquista y colonizacion, pongo como ejem plo el caso de Bernal Diaz del Castillo, que
con su H istoria verdadera de la conquista de la Nueva Espana ejem plifica uno de los
casos mas conocidos, en el cual resalta, de m anera evidente, la ansiedad de valorar su
intervencion personal en el proceso de la conquista de Mexico.
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others’ souls against their will, and to announce the blessings o f Heaven.
(“On the Chronicle” 26)
Al m ism o tiempo, estos documentos que han sido considerados m ateriales de historia
nacional o eelesi&stica, o de la victoria de la civilizacion hacia la barbaric, tienen un
elem ento que para Monsivais es esencial: tienen una alta cualidad llteraria, porque para
este eritico, la historia es tam bien literatura (“On the Chronicle” 26).
En el siglo XIX se hacen muy populares las cronicas periodisticas en las que tanto
hom bres com o mujeres, viajan a otros lugares para informar sobre gran variedad de
acontecim ientos del momento. El termino cronica en el sentido periodistico del siglo
XIX, se comenzo a difundir en los periodicos franceses Le Figaro y la Chronique
P arisiem e por los anos 1850. Anibal Gonzalez define este tipo de genero como “brief
new spaper article on virtually any subject written in a self-conscious life style”
(“M odem ism o” 158). Para Gonzalez, la cronica periodistica tiene que estar form ada por
la conjuncion de lo que el denom ina las tres instituciones textuales. L a prim era es el
genero periodistico, el cual tiene que tener noticias de actualidad y estar sujeto a las leyes
de la oferta y la dem anda ya que la cronica es simplemente una mercancia. En segundo
lugar, como genero literario, tiene que entretener y ser creativo y, en tercer lugar, como
genero filosofico que posea la naturaleza solida y bien organizada de un trabajo escrito
con la conciencia filosofica de la historicidad de la lengua (“M odem ism o” 158).
A su vez, la cronica buscaba lectores que disfrutaran no solo del reportaje simple
y sin adom o, sino que quisieran ver el aspecto personal del hecho que se queria relatar.
Es decir, lectores que quisieran ver lo que Jose Joaquin Blanco llam a “authorial reflection
o f the accounts” (61). En defm itiva, toda cronica necesita tener un aspecto de interes

130

humano y, a su vez, el reportero debe de contar su version personal del hecho. Segun
Vicente Lenero, su estilo depende del tema que se trate en cada situacion individual y su
objetivo principal debe ser el narrar un acontecimiento que puede ir desde lo mas frivolo
hasta lo mas polemico y trascendental (63).
A partir de finales del siglo XX surge otras modalidades de cronicas. U na de las
que tiene mayor trascendencia es la cronica urbana. En estas, existe un elemento
fundamental ya que, segun Mary K. Long, resalta la idiosincrasia de una nacion y define
la identidad nacional de un pueblo. Esta nueva modalidad de la cronica es, en defmitiva,
lo que Subirats denomina el “espejo del alm a” (55).
Las cronicas periodisticas del siglo XIX y XX se diferencian de los articulos
periodisticos per se, segun Ambal Gonzalez, en que estos ultim os estan construidos a
base de recopilar y diseminar las noticias y el lenguaje que se utiliza es un lenguaje
altamente formatizado y regulado, alejado del lenguaje literario ya que el lenguaje de
estos es un lenguaje utilitario subordinado a las leyes del mercado (“Journalism ” 5).
El caso de las biografias es diferente. En este tipo de narraciones el proposito
fundamental es describir acontecimientos especificos e importantes de la vida de una
persona. En este tipo de literatura, no siempre se narra el viaje fisico de la existencia, sino
que, en ocasiones, se nos relata un viaje interior. Ahora bien, cuando en una biografia se
relatan viajes fisicos, estos tienen una caracteristiea fundamental que diferencia a las
biografias de cualquier literatura de viajes. Esta caracteristiea es el elem ento descriptivo
del mundo visitado. La descripcion en la biografia no tiene ningun valor por si misma,
sino que esta subordinada a los aspectos existenciales del personaje narrado. Es decir, en
las biografias, el viaje narrado no es mas que un elemento descriptivo de la historia
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general de la vida de la persona a la que se refiere y responde u n icam ente a la
representacion de una etapa de ese cam ino existencial. A sim ism o, las biografias
generalm ente estan escritas al final de la v id a del autor o al final de una etapa im portante
d entro de la v id a del personaje descrito, o incluso, despues de la m u erte de este; m ientras
que en los libros de viajes existe, generalm ente, una inm ediatez narrativa po sterio r al
viaje realizad o .50
E sta caracteristica de alejam iento tam bien las com parten las m em orias. E stos
libros se narran desde un presente lejano a los hechos a los que se refieren y p o r un
n arrador-autor que plasm a sus vivencias m tim as y personales en u n m om ento de
reflexion sobre las experiencias vividas. P odra afirm arse que las m em orias tienen dos
finalidades especificas: un a finalidad personal y un a finalidad publica. El aspecto
personal de las m em orias es el hecho de contar la v id a del narrador-autor. El aspecto
publico es la busqueda de u n reconocim iento, que puede ser m aterial o psicologico, ya
que al contar o revelar la histo ria del au to r desde el punto de v ista personal, se incita al
lector a revalorizar las vivencias que este autor-narrador quiere m ostrar. El punto de v ista
de las m em orias es siem pre subjetivo y esta sujeto a la leccion del n arrad o r-au to r.51 Este

50 La caracteristica de la inm ediatez tam b ien es un elem ento de vital im p o rtan cia en los
libros de viajes cientificos. Estos, algunas veces se escriben al final de la v id a de los
autores com o una recopilacion de los d escubrim ientos alcanzados p o r el v iajero pero,
g eneralm ente, se escribian in m ediatam ente despues del viaje p a ra resaltar los
d escubrim ientos personales que se hab ian alcanzado. M ary L uoise P ratt, de form a
d etallada, presenta las obras de C harles de la C ondam ine, C arl L inne, M ungo P ark y
A lexander von H um boldt, entre otros, com o ejem plos evidentes de este tipo de
narraciones con una inm ediatez al hecho docum entado.
51 La obra de Vida, ascendencia, nacim iento, crianza y aventuras de D iego de T orres
V illarroel es un ejem plo claro y evidente de un libro de m em o rias con sentido
econom ieo. V illarroel en su obra pretende, por un lado, desm entir y aclarar las eriticas
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tipo de literatura se diferencia de los libros de viajes en que estos u ltim os tienen el
caracter de inm ediatez, ya m encionado; es decir, se producen en un perio d o de tiem po no
m uy lejano a los hechos narrados y, al m ism o tiem po, se diferen cian en el caracter
inform ativo de los m ism os. M ientras que las m em orias se centran en lo personal, los
libros de viajes tienen un caracter exterior, inform an de realidades de o tro s lugares y
tienen, adem as, un elem ento de actualidad de lo narrado.

2. Caracteristicas generates de la literatura de viajes
L a literatura de viajes tiene u n a serie de caracteristicas que han prev alecid o o se
han ido m odificando a traves de los tiem pos. E n p rim er lugar, la literatura de viajes de la
antiguedad tiene unas form as propias y diferentes de las que tiene este tip o de narrativa
en la actualidad; pero, al m ism o tiem p o , com parte unas caracteristicas que se o bservan a
traves de los siglos lo que lo constituye com o genero. E s p osible afirm ar que los relatos
de viajes son tan antiguos com o la literatura m ism a. D esde la O disea de H om ero h asta la
p ro p ia B iblia pasando p o r los libros de p eregrinaciones, com o el viaje de E g eria a T ierra
Santa, tenem os un corp u s literario del que p arten las bases de la n arrativ a de viajes tal y
com o se la conoce hoy en dia.
S egun Peter H um e y T im Y oungs, las prim eras m an ifestaciones de los relato s de
viajes son los escritos de viajes epicos. P ara estos criticos, estos prim ero s textos tienen
una serie de caracteristicas esenciales. E n p rim er lugar, son unos relato s de aventuras
episodicas que proporcionan una serie de situaciones. E stas situaciones rep etitiv as son el

que se habian hecho h acia su persona y, por otro lado, intenta rev alo rizar su estatus
burgues al hacer de su o bra un elem ento de enriquecim iento p erso n al qu e le
p roporcionara la venta de esta.
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peligro que supone el viaje, las situaciones sentim entales o am orosas en las que se ven
envueltos los personajes del relato y la alegria del regreso al pais de origen (2).
A parte de las caracteristicas que apuntan Hume y Y oung, se perciben, en estos
prim eros docum entos, una intencion persuasiva. Esta caracteristiea se observa en el
prim er docum ento de viajes que se conoce, el Itinerarium B urdigalense,52 del ano 333
despues de Cristo, es el prim er itinerario que inform a de las descripciones del viaje de
B urdeos a T ierra Santa de un peregrino europeo desconocido. La form a de red actio n de
este docum ento es sim ple, se describen una serie de localidades, las distancias entre ellas,
sus pueblos y aldeas, pero en esas descripciones, el autor incluye com entarios personales
con una doble intencidn. Por un lado, proporciona una am plia inform acion descriptiva de
los lugares por los que va pasando, y en segundo lugar, intercala com entarios personales
sobre su pensam iento religioso-cristiano dirigidos a influenciar a su audiencia. Este
segundo aspecto es im portante porque nos m uestra la literatura de viajes, no solam ente
com o una revista o catalogo de paises, sino com o un utensilio cuyo proposito es el de
persuadir al lector. El autor-narrador es quien expresa a traves del texto sus ideas desde
una perspectiva subjetiva y personal. E sta intencion persuasiva del autor del libro de
viajes im plica una insertio n del pensam iento del autor y la vision que este tiene del
entom o que le rodea. D e esta form a, el autor-narrador se im pregna de la form a de vida y
las costum bres diferentes del pais o paises por los que viaja produciendose en el un

52 Se puede encontrar am plia inform acion sobre estos prim eros textos en la obra del
editor A ubrey Stew art. The A nonym ous Pilgrim o f Bordeaux {333 A C ). Palestine
Pilgrim ’s T ext society, 1 8 8 7 o en www.christurex.org/www.ofin/pilgr
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proceso de transculturacion que posteriorm ente plasm ara en sus escritos con la intencidn
de influir a sus lectores de las nuevas costum bres adquiridas.
O tra caracteristica de la literatura de viajes de peregrinos, que tam bien se va a
apreciar en los demas relatos de viajes de todos los tiempos, es la curiosidad por el pais
visitado y las com paraciones de entidades desconocidas con realidades conocidas para el
m undo europeo. Estas caracteristicas se pueden apreciar en el prim er docum ento de
viajes que se conserva escrito por una mujer: El Itinerarium Egeria o Peregrinatio
Aetheriae, que debio escribirse entre el ano 381 y el 384. Este docum ento hace referencia
a la labor del personaje de Egeria como peregrino.53 Ei manuscrito del Peregrinatio
A etheriae esta considerado el prim er docum ento escrito por una mujer. N o se conoce
exactam ente el origen de esta, pero se sabe que era una religiosa que pertenecia a la clase
social alta y que era una persona bastante educada de Galicia. Egeria no solo se propuso
explicar la liturgia cristiana que se practicaba en las diversas localidades donde pasaba,
sino que tam bien im pregno su texto con una serie de aportaciones personales y subjetivas
de los lugares que visito. Esta prim era referencia nos m uestra una form a personal de
acercam iento a un m undo exterior com pletam ente diferente al lugar de origen.
53 Segun el libro de Jonh W ilkinson E g e ria ’s Travel to the H oly Land, existen dos
referencias extem as al viaje de Egeria y parte del texto original de la autora. Una de las
referencias extem as es la carta que ella escribio a las m onjas de su convento en el siglo
IV, de la cual queda una copia en M onte Cassino que el padre Peter the D eacon (com o lo
llam a W ilkinson), abad y bibliotecario del m onasterio, incluye en un libro que escribio de
lugares santos en el siglo XII. D espues paso a la comunidad de Santa Flora en A rezzo en
1599, y m as tarde a la biblioteca en donde en 1884 lo descubrio J. F. G am urrini, quien lo
publico en 1887. A partir de ese m om ento no han cesado las m ultiples ediciones y
traduceiones. La segunda referencia que existe del viaje de Egeria es del siglo XVII y se
encuentra en el M onasterio del Bierzo. Se trata de una carta del padre V alerius anim ando
a sus m onjes a seguir el ejem plo de la labor liturgica de Egeria en su peregrinacion a
Tierra Santa.
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A sim ism o, las narraciones de los peregrinos proporcionaban otra caracteristiea
fundam ental para la literatura de viajes en general: la vision del viaje desde el punto de
vista de un narrador que m uestra sus experiencias de viaje com o fiiente directa y de
prim era mano. Esta caracteristiea es fundam ental porque a partir del m om ento en que el
escritor se conciencia de la posicion privilegiada que tiene por haber observado lo que
describe con sus propios ojos, se atribuye una autoridad que cuestiona la de cualquier
critica que pudiera suscitar su texto. E sta actitud ante lo descrito confrere a la literatura de
viajes una perspectiva que se reafirm a a partir de la produccion literaria del siglo XVI,
consecuencia de la expansion y explotacion del nuevo continente americano.
A partir de la autoridad que confiere la vision del narrador observador y actuante,
en el siglo XVII aparece una nueva m odalidad de libro de viaje cuya finalidad es politica
y econom ica. Se com ienzan a hacer expediciones a A m erica con proposito cientifico o
politico, es decir, con la intencion de recopilar aspectos estrategicos o econom icos sobre
la nueva tierra que se esta conociendo para aportar inform acion al pais natal del viajero.
De esta form a, estos viajes cum plian una doble funcion; por un lado, pretendian ser una
expedicion cientifica, y por otro, tenian com o final idad m andar a las distintas potencias
europeas, inform es, mapas o posibles fuentes de riqueza de las tierras exploradas.
E jem plos de viajes cientificos son los viajes de A lexander von H um boldt, C harles de la
Condam ine, C harles Darwin, etc. Estos viajes proporcionaban una serie de docum entos
inform ativos sobre distintos aspectos geograficos, antropograficos y etnograficos. Las
instituciones cientificas europeas costeaban este tipo de expediciones para inform ar a sus
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lectores sobre las nuevas regiones de A m erica y de A frica.54 En cuanto a la form a de
narrar, esta cam bia y se hace sim ple, sin pretensiones literarias ni did&cticas y sin
sentim ientos de superioridad sobre el lector, M ezciem s define al viajero de esta epoca
com o un hom bre m odem o que observa un fenom eno natural con pretensiones
econom icas pero no literarias: “It begins to appear the m odem com m on m an as traveller,
as unjudging observer o f m aterial phenom ena, as w riter w ithout literary pretensions and
w ith no other standards than those o f the m arket, needed saving from h im se lf’ (16).
Estos textos, adem as, cubrian la dem anda de inform acion de un publico que no podfa
costearse esos viajes de conocim iento.55 M ary Luise Pratt m enciona el proceso que
sufriria el viajero en su contacto con ese m undo que le era ajeno. Segun Pratt, una vez
que el viajero pasaba la etapa de curiosidad h acia el nuevo m undo, se configuraba un
espacio de interrelacion entre lo visto y el viajero. Este ultim o se im pregnaba, d e una
form a consciente o inconsciente, de la cultura del pais visitado de tal m anera que esta
interrelacion entre el viajero y el nuevo m undo producia un acercam iento cultural
bilateral al que Pratt denom ina la contact zone. U n fenom eno que ella define com o un
“social space w here disparate cultures m eet, clash, and grapple w ith each other, often in
highly asym m etrical relation o f dom ination and subordination” (4). E stas relaciones de
subordinacion y dom inacion que m enciona Pratt, no siem pre son del viajero h acia la
cultura a la que se viaja, sino que tam bien se producian p or parte de la cultura visitada
54 M ary L uise Pratt inform a am pliam ente de los prim eros libros de viajes cientificos a
A m erica y a A frica en su libro Im perial Eyes. Travel W rting a n d Transculturation.
55 N orm alm ente los docum entos de las expediciones cientfficas ten ian un publico
especifico. G eneralm ente, eran inform es cientificos que iban dirigidos a sociedades
cientificas y, en general, a un publico restringido, a una elite intelectual y politica.

137

hacia el viajero que la visitaba. Es im portante tener en cu en ta que P ratt establece la
relacion de dom inacion y subordinacion del v iajero sobre la cu ltu ra o b serv ad a puesto que
el objetivo de su estudio es la relacion im perialista de los escrito res viajeros europeos a
civilizaciones consideradas subdesarrolladas a los ojos del hom bre o ccidental. E n el caso
de C arm en de B urgos o E m ilia Pardo B azan, la relacion es la o p u esta y a que am bas
viajan p ara im pregnarse de los avances de la E u ro p a del norte. En este caso, estas autoras
son las que se m uestran com o las dom inadas p o r la cultura eu ro p ea y las que an sian u n a
europeizacion p ara su pais. A su vez, en la contact zo n e, el viajero, no solo se im p reg n ab a
de la cu ltu ra exterior, sino que ib a cam biando su form a de percep cio n del m undo que
descubrian y se ib a p erfilando en el u n p roceso de tran scu ltu racio n que le ib a a cam biar
p ara siem pre.
En los libros de viajes se ve ese proceso de tran scu ltu racio n m ed ian te la
plasm acion de la vision del pais al que se v iaja desde un a p e rsp ectiv a personal. L a
percepcion individual que tiene el a u to r de los libros de v iajes es u n a de las
caracteristicas fundam en tales de este tipo de narrativa. M ed ian te e sa percep cio n
individual, el escritor inserta su pensam iento dentro de la o b ra y m an ifiesta su visio n
p articular del ento m o qu e le rodea. N o rm alm en te se sirve de la m itificacio n del nuevo
m undo para el, para av iv ar en el lecto r la curiosidad. A l m ism o tiem p o , el proposito
descriptivo en este tipo de narracio n es ju e g a u n papel de u n a im po rtan cia fundam ental
porque es, en si, la base de to d a n arracio n de viajes a la cual se suped itan to d as las dem as
caracteristicas. T odo libro de viajes tiene com o p ro posito fundam ental d e scrib ir la nueva
sociedad a la que viaja desde d iferen tes aspectos; tanto culturales y eco n o m ico com o
personales, sociales o politicos.
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A la luz de las caracteristicas esenciales de la literatura de viajes y las diferencias
con generos parecidos, se podria definir el libro de viajes com o un docum ento narrativo y
descriptivo, segun m enciona C arrizo (14), pero que, al m ism o tiem po, tiene com o
finalidad la busqueda introspectiva y subjetiva del autor-viajero. M ediante esta busqueda,
el viajero realiza un proceso de percepcion y descripcidn cultural de la nueva sociedad y
de el m ism o. U na vez absorbida esta nueva realidad cultural, el viajero la construye de
form a subjetiva, pero tam bien en el se h a producido un proceso de transculturacion. Este
proceso le lleva a la plasm acion de su percepcion intercultural del nuevo m undo con el
proposito esencial de reflejar la incidencia que la cultura extranjera tiene en su pais
natal.56

3. Diferencias entre la literatura de viajes escrita por mujeres y por hombres
A lgunos criticos de literatura de viajes, han centrado sus trabajos en intentar
identificar las diferencias que existen en este tipo de produccion literaria co n respecto al
sexo de sus autores. A lgunos de ellos se han basado en evaluar las diferencias de estas
producciones, en term inos literarios, m ientras que otros han enfatizado los aspectos
historicos, im perialistas o coloniales. En defm itiva, ninguna diferenciacion que se pueda
hacer de ningun tipo de literatura segun el sexo de sus autores es una diferenciacion
contundente y rotunda, siem pre se van a encontrar casos, aislados o no, en los que la
diferenciacion efectuada rom pe el esquem a. De esta form a, una v ez aclarado que las
diferencias entre literatura de viajes de hom bres y m ujeres no son leyes fisicas o

56 Las especificaciones y caracteristicas que he im plem entado en esta definicion, son las
que se ajustan al posterior analisis de las producciones de viajes de C arm en de B rugos y
E m ilia Pardo Bazan.
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m atem aticas, sino acercam ientos y evaluaciones de unas caracteristicas que se pueden
considerar repetitivas en un tipo de produccion hecha por un grupo sociosexualm ente
determ inado, se pueden establecer esas diferencias que, en defm itiva, se ajustan al fin que
el critico quiera resaltar en su estudio.
D e esta m anera, los rasgos diferenciadores m as evidentes y esp e d fico s que tienen
este tipo de narraciones escritas por hom bres o m ujeres son los siguientes. E n prim er
lugar, hay que considerar las caracteristicas historicas por las cuales a las m ujeres se las
ha m antenido en un encierro fisico y sim bolico debido al sistem a patriarcal. A si pues, los
prim eros acercam ientos a este tipo de literatura han sido m ayorm ente llevados a cabo por
hom bres, ya que ellos se podian desplazar de un lugar a otro de una form a m as libre que
las m ujeres y tenian un acceso m as libre dentro de la esfera publica. L a literatura de
viajes m asculina responde a un patron especi'fico que, al igual que en la fem enina,
corresponde a las caracteristicas sociales y culturales del entom o del autor y de la epoca
en las que se produce, pero, en los autores destacan elem entos que no encontram os en las
autoras, tales com o la posicion del escritor com o heroe valeroso que com ienza una
aventura y las acciones de riesgo dentro de la narracion.
De esta forma, la prim era caracteristiea que se va analizar es la vision del narrador
com o heroe o anti-heroe de la narracion. M ientras que en la literatura m asculina, el
hom bre es el heroe explorador que desde una posicion dom inante describe el mundo
viajado, la m ujer es el anti heroe que, en la m ayoria de los casos, plasm a una vision
satirica de ese narrador om nipotente, heroe m agnanim o de una em presa conquistadora.
Mary Louise Pratt explica esta vision colonizadora del hom bre escritor viajero que, desde
una posicion de superioridad, describe un nuevo m undo com o form a de exploracion tanto
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exterior com o interior. Esta exploracidn se hace para definirse com o protagonista
principal dentro de los param etros del nuevo mundo. El viajero cientifico de los siglos
X V III y X IX se convierte en em bajador im perial (27). Este no solo incorpora sistem as de
clasificacion de la naturaleza, sino que el m ism o se transform a en una autoridad, en un
heroe que ha dom inado la naturaleza hostil para dirigirse a las clases sociales m edias y
altas com o conciencia eurocintrica p lanetaria (38). En este sentido, el viajero se
convierte en

una entidad totalizadora del entom o extrano defm ido por un sistem a de

orden europeo.
Por el contrario, la viajera se convierte en el antiheroe de la narracion de viajes.
Este rasgo es evidente en el caso de la literatura de ficcion del siglo de oro ya que las
protagonistas fem eninas son antiheroes que han sido burladas y necesitan tom ar la
iniciativa para no ser excluidas de la sociedad. Su protagonism o se convierte en una
necesidad y su em presa viajera es solam ente el m edio para conseguir esa em presa. En los
siglos X V III y, sobre todo X IX y principios del X X, las m ujeres viajeras se m uestran a si
m ism as com o antiheroes que utilizan esta vision anti-heroica com o tecn iea politica ante
la sociedad represiva y, al m ism o tiem po, desde esa posicion aparentem ente desprotegida,
critican a esa sociedad patriarcal que las oprim e. Su narracion se convierte en una form a
de reivindicacion de su status discrim inado.
En el siglo X V II la m ujer no podia acceder a la educacion superior en ninguna
parte del m undo y, por consiguiente, estaban excluidas de lo que E lizabeth A. Bohls
llam a

“real

solem n

history”

fl).

La

exclusion

del

sistem a

de

conocim iento

institucionalizado y adm itido com o prestigioso no les dejaba otra salida de expresion que
los generos considerados m as asequibles para la m ujer com o los relatos de viajes,
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m em ories, autobiografias, literatura religiosa y poesia.57 M ediante esta literatura, la m ujer
podia, de una form a m as sutil “engage w ith philosophical concept w ithout directly
trespassing on the m ore forbidding territory o f the treatise” (B ohls 6), pero esta form a de
acercam iento solo era posible desde una posicion de inferioridad frente al hom bre; es
decir, sin irrum pir en el discurso autoritario propio de la escritura m asculina.
De esta forma, una de las consecuencias p rin c ip a ls por las que las m ujeres se
m uestran a si m ism as com o los antiheroes de sus narraciones es por la necesidad que
tienen de huir. Por un lado, es un escape de la sociedad que las oprim e y, por otro, es un
escape interior y psicologico o de su condicion de mujer. Sara M ills explica que la
sociedad colonial e im perialista britanica de los siglos X IX y principios del X X establecia
que a las m ujeres les estaba perm itido ser unicam ente em blem as del hogar y de la pureza.
M ills dice: “B ritish w om en w ere only allow ed to figure as sym bols o f hom e and purity;
w om en as active participant can barely be conceived o f ’ (3). De esta form a, el discurso
de am bos sexos es com pletam ente opuesto. El discurso de hom bre escritor-viajero es
categorico, poseedor de la verdad absoluta, observador y cientifico que, desde su palco de
superioridad, convierte su

form a de narrar en el descubrim iento de

su propia

m asculinidad; m ientras que el discurso fem enino, com o senala Pratt, tiende a alejarse de
los cuestionam ientos de las verdades absolutas y se centra m as en lo personal, en las
57 E ntre las escritoras m as destacadas del siglo XVII se puede citar a L eonor de la C ueva
y Silva, a Joaquina Cornelia, A na Francisca A basca de Bolea, entre otras. Para m ayor
inform acion sobre escritoras hispanicas es bastante valioso el libro de B arbara M ujica
Women Writers o f Early Spain. S o p h ia ’s daughters y en las actas del segundo congreso
del grupo G EST E de Toulose sobre L a m ujer en el teatro y en la novela d el siglo X V II de
1978. T am bien existe am plia inform acion en la red: w w w .escritoras.com en la que
m uestra una pequena biografia de las escritoras hispanas m as representativas de todos los
tiem pos.
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descripciones de los paisajes y de los habitantes de una form a m as individual y no se
concentra en m ostrar aspectos universales del genero hum ane com o lo hace el discurso
m asculino (88),
En segundo lugar, es im portante establecer la vision y la representacion que existe
de las m ujeres viajeras, tanto en los escritos hechos por hom bres com o en los realizados
por m ujeres. En los viajes escritos por hom bres, la m ujer representa, en la m ayoria de los
cases, una funcion pasiva. Por un lado, ella es el objeto del deseo o el punto de destino
final del viajante. L aura G orfkle m uestra la vision que el hom bre tiene de la m ujer com o
una form a de deseo ya que p ara este es sim plem ente un objeto de belleza que proporciona
el deleite m asculino. G orfkle dice: “ W om en are portrayed as an object through w hose
possession the m ale suitor m ay ultim ately com e to contem plate and possess divine
beauty” (25).
Este tipo de visiones se extiende a otras epocas, en el caso de la literatura de los
siglos X V I y X V II, a pesar de que existan referencias a princesas guerreras dentro de la
literatura que se desplazan de un lugar a otro, la vision generalizada de la m u jer cuando
viajaba, respondia a unas necesidades determ inadas. E n el caso especifico de E spana, las
m ujeres viajan solas o acom panadas para enm endar una injusticia. D e esta form a, las
m ujeres se convierten en vehiculos del destino o proposito final de la ob ra.58

58 Un ejem plo evidente se puede apreciar en la obra de C alderon de la B arca, L a vida es
sueno, donde nos m uestra a una m ujer, Rosaura, que em prende un viaje en busca del que
ha m achado su honra. La m ujer, en este caso, y en general en la produccion literaria del
siglo de oro, viaja ante la im posibilidad de que un hom bre lim pie la m an ch a de su honra.
E stas m ujeres tienen que reestablecer el estatus social y cultural de la epoca, es decir: la
situacion deshonrosa en la que por alguna circunstancia se han visto envueltas; asi, se
em barcan en una cruzada para instaurar su honor perdido.
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La literatura escrita por hombres en el siglo de oro espaftol, muestra a un narrador
masculino que, desde una posicion priviiegiada, presenta una situacion en la que la mujer
es solo un instrumento que este utiliza para resaltar el proposito de reestablecimiento del
orden y la jerarquia social. Las mujeres son objetos que presentan un problema y actuan
de forma independiente ante la incapacidad del hombre de hacerlo. Asimismo, son
vehiculos de critica social en contra del hombre que no actua dentro de los parametros
establecidos por la sociedad. Las mujeres, en estas narraciones, son, en defmitiva, el
medio a traves del cual el narrador, desde una posicion superior, critica la incapacidad de
los hombres en no actuar como “hombres” en una sociedad meramente masculina.59
Otro caso en la literatura espanola del siglo de oro en el que se muestra la vision
de la mujer como destino final y objeto de deseo, en este caso del viajante, es el
peregrinaje o viaje de Don Quijote de la Mancha. El protagonista realiza una cruzada en
busca de justicia social. La necesidad de arreglar entuertos se hace en nombre de una
dama. En este caso, el viajante realiza, segun lo define Helen Carr, sus aventuras y
exploraciones a lo desconocido, teniendo a una mujer como el objeto de deseo, un
estandarte simbolico y pasivo dentro de la narracion y no como una acompanante en el
viaje (Hulme 225).60

59 El personaje femenino de Lucrecia en Fuenteovejuna de Lope de Vega, representa,
precisamente, esa vision de la actuacion de la mujer actuando con el papel de hombre,
para reivindicar su honor perdido.
60 Dulcinea, en los ojos de don Quijote, no necesita ser real, es solamente un objeto o un
simbolo que le dara al viajante la valentia necesaria para continuar su cruzada. Asimismo,
la mujer, en este caso Dulcinea, es un punto esencial y referencial del objeto deseado, en
lugar de ser esta un componente activo de la narracion. Don Quijote comienza su viaje en
nombre de una mujer que representa el objeto del dominio del deseo por parte de Quijote
y la recompensa final de su peregrinaje.
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Por otro lado, esta obra de C ervantes m uestra m ujeres viajeras por diferentes
notivos. En prim er lugar, el caso de M arcela que rechaza el am or com o consecuencia de
lo que R osilisie H em andez-Pecoraro denom ina “love as objectification” (19), De esta
m anera, se m uestra a una m ujer independiente que quiere llevar las riendas de su vida sin
intervencion m asculina. En segundo lugar, Leandra, labradora rica que decide seguir sus
institutes, tom a la iniciativa y se escapa con V icente de la Rosa; en tercer lugar, la figura
de Z oraida, la m ora que viaja p o r Espana, com o representacion de lo im predecible y lo
radical (H em andez-Pecoraro 20). Este personaje que, segun Erin W ebster G arrett,
representa la figura binaria de la m ora por su aspecto fisico y de la cristiana por su alm a,
em prende un viaje com o sim bolo de un exilio existencial de su propia cultura en busca de
actualizar su parte europea (141). Es decir, Z oraida representa el viaje de la otredad. Esta
caracteristica hace de este personaje, un sim bolo im portante en la obra ya que m uestra la
am bigiiedad de una persona entre dos culturas.
La tercera caracteristica especifica de las viajeras, especialm ente del siglo de oro
es el travestism o.61 El travestism o en la literatura, com o indica B eatriz C ortez, irrumpe
com o consecuencia d e la prohibicion de la participacion de la m ujer en el teatro.62 C ortez

61 T am bien hay referencias al travestism o en las exploradoras del siglo X V III y X IX. V er
Im perial Eyes de M ary Luoise Pratt.
62 Esta prohibicion provoco num erosos conflictos en los teatros que dieron com o
resultado la aprobacion de la participacion de la m ujer en las obras de teatro bajo una
serie de condiciones. Segun Joseph O ehrlein algunas de ellas eran que la m ujeres debian
estar casadas y tener a sus m aridos con ellas y que debian de llevar ropas fem eninas (En
C ortez 372), Segun O ehrlein, esta prerrogativa no funciono ya que, en un escrito del rey
al vicecanciller de A ragon de 1653, se ordeno la prohibicion de la practica com un de
m ujeres de vestirse de hom bre en representaciones teatrales (En C ortez 372).
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m antiene que, a p esar de las prohibiciones, esta practica fue m uy p o p u lar en la literatura
del siglo de oro por dos razones. En p rim er lugar, porque la dualidad que e n cam a el
travestism o, representab a a las m etaforas propias del barroco. En segundo lugar, p o r las
p o sibilidades eroticas que esta d ualidad estab lecia tanto en la escena com o en el publico
(373).
A l m ism o tiem po, las m ujeres, p ara sentirse libres en un a socied ad patriarcal
solam ente podfan hacerlo, com o se h a d icho anteriorm ente, acom panadas p o r u n hom bre
o disfrazadas de hom bre. E ste travestism o, p o r as! decirlo, perm ite a la m u jer d esplazarse
librem ente al adoptar u n rol m asculino dentro de una sociedad que las releg a a un
segundo piano. Este p roceso no so lam ente es una herram ienta habitual de las n arraciones
hechas p o r hom bres, sino que tam b ien lo es de las m ujeres escritoras. D os ejem p lo s de
escritoras del siglo de oro que se sirv en del travestism o, tanto en su o b ra com o en su v ida
personal, son A na C aro y C atalin a de E rauso “ la M onja A lferez.” A na C aro m u estra el
travestism o en sus personajes fem eninos com o form a de d esm an telar el p ap el de la m ujer
en la sociedad, que a p esar de no ser la p rim era en u tilizar el trav estism o con este fin, si
lo hace com o vehiculo de v alo racio n de las m ujeres en un periodo histo rico en el que se
las co nsideraba inferio res.63 P or otro lado, C atalina de E rauso rep resen ta el travestism o

63 A na C aro hace de su perso n aje principal, L eonor, el centro de su obra. E sta disfrazad a
de hom bre, pretende restau rar su honor. Valor, agravio y m ujer, a p esar de que la tram a
se ajuste a los canones de la sociedad de su tiem po, propone, m ediante el trav estism o de
su personaje principal, una serie de asp ecto s fu n d a m e n ta ls que co n llev a ese travestism o.
En p rim er lugar, propone el desm antelam iento del papel de la m u jer en la sociedad del
siglo X V II ya que segun C ortez este travestism o lleva a L eonor al d esen lace final; en
segundo lugar, propone una m ayor v alo racio n de la m ujer en las obras de este periodo al
dotarlas de valor, fuerza y, sobre todo, in teligencia p ara c o n fun d ir m ediante su
travestism o (376), y finalm ente, com o desm antelam iento de la relacio n am o ro sa que se
pi an tea entre L eonor en su form a m ascu lin a y E stela (C ortez 381). A l m ism o tiem po, el
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fisico al extrem o de m an ten er ocufta, durante gran parte de su vida, su identidad
fem en in a,64 A pesar de que am bos casos no son una produccion de viajes propiam ente
dicha, ilustran el travestism o com o vehiculo, com o m edio u u tensilio del qu e se sirve el
personaje fem enino en esas n arraciones p ara su desplazam iento.
El travestism o, a su vez, a p artir del siglo X V III tiene u n a co n trap artid a en lo que
Sara M ills explica com o la fem inidad de la ex p loradora que no ab andonaba sus
v estim entas en la em p resa exploradora, A l igual que las m ujeres v iajeras se sirven del
travestism o p ara pod er m an ten er u n a m ay o r libertad en un m u n d o de canones
m asculinos, en otros casos, las viajeras u tilizan la ro p a com o exaltacio n de su fem inidad

travestism o provoca una subv ersio n cread a m ediante un a form a ilusoria. S egun G rofkle,
los aco ntecim ientos que llevan al p ro tag o n ista a tran sg red ir los can o n es sociales se
ajustan a las norm as del neoplato n ism o (R e-staging 25) creando u n a d ialectica de
intercam bio interno que subvierte la o b ra y co n fig u ra la v ision su b v ersiv a del p apel de la
m ujer en la sociedad. E sta d ialectica p a ra G orfkle se p roduce en la in terrelacio n entre:
“ script and p erform ance, action an d fram e, tex t and co n tex t” (33). P o r otro lado, el
travestism o en esta obra p ro v o ca un elem ento de herm andad entre las d o s pro tag o n istas
fem eninas. Segun M ercedes M aroto C am ino, al herm anarse las d o s p rotagonistas
fem eninas, una v ez revelado el genero de L eonor, se en fatiza la solidaridad entre los
personajes fem eninos com o apoyo necesario p ara la rein v en cio n de los d erechos de la
m ujer (4).
64 O tro caso de travestism o literario en el siglo de oro de las letras h isp an icas, es el caso
del libro de m em orias de la m o n ja C atalina de E rauso, llam ada “ la m o n ja alferez.”
C atalina, al final de su vida, nos cu en ta las m em orias de su viaje p o r A m erica Latina. L a
m onja, disfrazada de hom bre, particip o activam ente en la co n q u ista de A m erica,
especialm ente en la gu erra co n tra los araucanos. El caso especifico de C atalin a de E rauso
es am bivalente. P or un lado, su p ro d u ccio n literaria no se puede co n sid erar totalm en te
com o fem enina ya que C atalin a en el m om ento en el que escribio su relato , lo h izo bajo
atributos m asculinos y, al m ism o tiem po, su identidad era am bivalente, en su obra
entrem ezcla el yo m asculino con el fem enino. P o r otro lado, es im p o rtan te m en cio n ar que
p or el hecho de adoptar u n a identidad m ascu lin a en un a sociedad p atriarcal, pudo acceder
a un m undo privilegiado e inaccesible p ara la m ujer. A si, su libro q u ed a a m edio cam ino
entre lo que se consid era literatura escrita p o r m ujeres p ro piam ente d ich a y literatura
escrita por hom bres.
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y com o vehiculo de libertad, E n este sentido P ratt exam ina lo qu e ella d en o m in a la
p ersp ectiv a fem in o c e n tric a (166), p o r la cual algunas autoras presentan a la m u jer en un
m undo idealizado, en el cual se les prop o rcio n a una cierta au tonom ia, p o d e r y libertad;
po r supuesto, bajo las restricciones sexuales de la sociedad del siglo X IX . D e esta form a,
Pratt an aliza la v ision de F lora T ristan y el exam en que ella hace de las m ujeres lim enas y
la ind ependencia que estas tenfan en la sociedad peruana del siglo X V III y X IX en la cual
las ropas de m ujer les propo rcio n ab an un estado de libertad social y sexual. L a sa y a y el
m anto de las m ujeres lim enas, que cu b ria casi todo su cuerpo, les p e rm itia un a libertad de
m ovim ientos y de aceion al ser practicam en te irreconocibles (167). P ratt dice: “ She
(T ristan) becom es fascinated by th e in d ependence o f the L im a w om en. “T here is no place
on earth,” she exults, “w here w o m en are so fr e e and exercise so m u ch p o w er as in
L im a”(167). Pratt contin u a diciendo: “ T ristan offers a detailed and th o ro u g h ly analy sis o f
this dress code. B ecause it p erm its w om en to go about unrecognized, she argues, the so ya
y m anto is the instrum ent o f th eir freedom ” (167). L a libertad que le d a el encubrim iento
fisieo del que habia M ills es solo pareial ya que seguian siendo m u jeres y com o tal,
discrim inadas. L a unica libertad que p o d ian ten er era la del an o n im ato .65
La cuarta caracteristiea fund am en tal de la literatura de viajes escrita p o r m ujeres
es la vision de la m ujer com o pro tag o n ista principal, la ejecu to ra de la accion, el

65 La tradicion de la lim ena de cu b rir su cuerpo co n el “m anto y say a” p ro v en ia de la
cultura arabe que paso a la P en in su la Ib erica y de ahi al N uevo M undo; tan to es que aun
hoy en dia en algunos pueblos de la pro v in cia de C adiz se sigue u sando el m ism o apero
que describe M ills para las lim enas en las p u eblerinas gaditanas com o traje tradicional.

148

personaje que m ueve los hilos de la n arracion,66 Las escritoras p rotagonistas se sirven de
la talsa m odestia para ju stifica r el ejercicio de su profesion que h asta ese m om ento era
exclusivo del hom bre. D e esta form a, m encionan en sus escritos referen cias a m ujeres
im portantes de la historia, tanto clasica com o contem poranea de la autora, p ara
reivindicar su caso com o u n fenom eno m ultiple y no aislado 67 E sta caracteristica, no es
solo exclusiva de la produccion fem enina del siglo de oro, sino que en el siglo X IX form a
parte esencial de la literatura de viajes escrita p o r m ujeres. F lorence G abaude diferencia
la form a de narrar entre el hom bre y la m ujer al exp licar la m an era de rep resen tacio n de
la m ujer en las obras literarias diciendo que esta expone de m anera im p licita su escasa
preparacion

cultural e intelectual. E ste utensilio le p roporciona a la m u jer un a

herram ienta de libertad. De esta form a, m ediante la tecnica de la falsa m odestia, la m ujer
podia en trar y ser aceptada en la sociedad patriarcal ya que esa p reten d id a ig n o ran cia no
irrum pia el discurso m asculino y, consecuentem ente, p o d ia particip ar activam ente en el
proceso narrativo con m ay o r libertad que si preten d ia equipararse al hom bre.

66L a obra de A na C aro, y en especial Valor, agravio y mujer, es relev an te p a ra el estudio
de la produccion de literatura escrita p o r m ujeres porque se puede ap reciar en ella un a
vision de defensa y revalorizacion de la m ujer al dar a sus perso n ajes fem eninos una
autoridad propia. Segun m i analisis, su obra m arca un proceso rev olucionario en las letras
fem eninas p o r ser, ju n to con la o b ra de M aria de Z ayas, no solo unos casos aislad o s en el
siglo de oro, sino por el papel p rotagonico y la autoridad de actuacion que confieren las
autoras a estos personajes fem eninos que sobrepasan las m an ifestacio n es que los
escritores hom bres o torgan a estos m ism o tipos de perso n ajes en las m ism as
circunstancias.
67 E sta referencia hace alusion a m ujeres im portantes de la histo ria clasica, no es
exclusiva de A na C aro sino que ha sido un utensilio m uy u tilizado en to d a p roduccion
escrita por m ujeres y tam bien p o r hom bres. U no de los casos m as co n o cid o s es la obra de
sor Juana Ines de la C ru z en el M exico colonial y, com o ejem plo especifico, se puede
observar en la R espuesta a la carta de so r F ilotea.
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L a visi6n protagdnica de las escritoras decimondnicas irram pia en el discurso
masculino de una form a m&s abierta aunque con limitaciones. Se les perm itia escribir
textos considerados “fem eninos” com o las cartas, mem orias y relatos de viajes, con la
intencion, segun Shirley Foster, de sugerir en sus escritos una orientacion privada y
dom estica (19). En ellos, estas escritoras narraban y describian las tierras a las que iban.
Estos docum entos se convertian en vehiculos excelentes para expresar, de forma
subjetiva, los hechos no cientificos. As! pues, las mujeres entraban en un espacio
conocido y aceptado como fem enino por la sociedad de su tiempo: el subjetivo y
sentimental.
La quinta caracteristiea de los relatos de viajes de mujeres es la vision interior del
proceso del viaje. K arin Veit explica que las mujeres asum en una posicion interior,
describen lo que ven de una forma apasionada o de “going native.” M ediante el hecho de
mostrarse al mism o nivel que los habitantes locales, las escritoras se integran
eom pletam ente a la sociedad extranjera y, desde esa posicion within, pueden acceder a
informacion de aspectos politicos, historicos y culturales (134). A esta vision interior se
contrapone la vision masculina exterior. Los hombres, en general, segun Veit, asum en
una posicion de superioridad, del verdadero explorador y experto.68 Las descripciones
que hacen son, en la mayoria de los casos, despectivas en cuanto al entom o, a los
edificios y al paisaje (135).

68 Esta caracteristiea de superioridad m asculina es una caracteristiea m uy recurrente para
la m ayoria de los criticos de la literatura de viajes en general y ejem plifica multiples
diferencias con las narraciones de viajes de m ujeres; es por eso que se ha repetido varias
veces en este estudio.
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La sexta caracteristica es la que Sara M ills explica en el proceso de creacidn de un
texto de viajes, en el cual, la m ujer se sirve de lo que V eit denom ina el “w om anly
w eakness” (94). M ediante esta t^cnica, las escritoras resaltan las cualidades propias del
sexo debit, para producir en el lector el efecto contrario. Se pretende, de esta form a,
utilizar el discurso de la fem inidad com o vehiculo de autoridad fem enina. E sta autoridad
les viene dada m ediante la com pilacion de lo que se espera de ellas com o m ujeres
escritoras (94). K arin V eit ratifica este aspecto senalado por M ills, al estudiar la obra de
E lla M ai Hart.

M aillart se sirve del discurso

fem enino m ostrando

caracteristicas

consideradas tipicas de las m ujeres com o la inseguridad, la im pulsividad, la curiosidad y
el m iedo m ezcladas con aspectos de descripciones dom esticas, higiene, cocina, entre
otras, para m ostrar su autoridad de genero. M aillart, a su vez, contrasta estas
caracteristicas propias de las m ujeres para hacer una com paracion con su com panero de
viaje, P eter Flem ing, al que ironicam ente ridiculiza. En este sentido, la form a en la que se
ridiculizaba al hom bre era sim ple: prim ero, se exaltan las cualidades dom esticas y
“m atem ales” de las m ujeres, segundo, se m uestra la carencia del hom bre de estas
cualidades, que se presentan com o sim ples e inferiores y, tercero, se ridiculiza
ironicam ente al hom bre ya que, al sentirse superior, no es capaz de dom inar y ejecutar
esas caracteristicas tipicas de las m ujeres que son consideradas por ellos com o inferiores.
De esta form a, se cuestiona quien es verdaderam ente m ejor o peor, inferior o superior.
En defm itiva, con este discurso de la fem inidad lo que se intenta es crear una
especie de autoridad legitim a de la m ujer por la cual las escritoras enfatizan su capacidad
de integracion con la cultura y la com prension de las gentes del pais visitado, enfatizando
asim ism o, sus propias habilidades, su integridad moral y su experiencia (134).
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El estilo y el contenido de los libros de viajes conform an la septim a caracteristiea
que diferencia a los escritos de am bos grupos. Estas caracteristicas, a rasgos generales en
todos los periodos, segun Jonh M. Faragher, el hom bre utiliza un estilo norm alm ente mas
piano, sin adom os innecesarios (130). En cuanto a las descripciones, la m ujer usa,
generalm ente,

adjetivos

m as

coloridos,

frases

m as

descriptivas

y

pasajes

con

explicaciones y sum arios m as detallados que los hom bres ya que, segun Faragher,
atribuye estas diferencias a las relaciones sociales y culturales de las m ujeres y al hecho
de que considere que los hom bres son m enos habladores y m enos preocupados por los
sentim ientos y las form as o costum bres de los otros; en otras palabras, de los habitantes
del pais viajado. A pesar de que esta afirm acion resulte extrem ista y chocante desde la
perspectiva fem inista, lo que si es cierto es que se aprecia un acercam iento m as intim ista
en la vision que estas m ujeres dan del otro, del pais visitado.
En este sentido, la m anera estructural del discurso se presenta de form a distinta,
m ientras que el m asculino es autoritario y cientifico, el fem enino es m as sentim ental e
intim ista. En las narraciones de viajes de m ujeres se aprecia una intencion explicita de
querer incluir dentro de sus escritos aspectos sentim entales y subjetivos del paisaje, cosa
totalm ente aceptada para la m ujer en una sociedad m isogina. De esta form a, pretendian
dar una vision general y global del pais extranjero sin ningun tipo de incursion explicita
en tem as que se consideraban vedados para ellas o tipicos del discurso m asculino. La
escritura se convierte en privada, fragm entada y com puesta a base de experiencias
autobiograficas. De esta forma, Catherine Barnes Stevenson senala que la literatura
escrita por m ujeres se deja llevar por la experiencia. Barnes dice: “w om en lend to record,
to surrender to experience” (9).
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A sim ism o , B am es S tev en so n a firm a qu e la m u jer v ia jera se sirve, en m u eh as
o casio n es, del form ato ep isto lar p ara d a r del m u n d o al qu e v iaja u n a v isio n m as in tim ista
y d esde u n a persp ectiva m as su b jetiv a, m ien tras qu e el h o m b re n u n ca, o en m u y raras
o casio n es, escribe cartas co n este m ism o fin. D e e sta m anera, S tev en so n m a n tie n e que las
narracio n es de v iajeras tie n e n u n tono h ib rid o h o n d am en te a u to b io g rafico y su b jetiv o a
las q u e so b rep o n en el reiato de v iajes (cit. en T o rres-P o u , “A p ro x im ac io n e s” 79). S tacy
L ee S p en cer m an tien e q u e la p ro d u ccid n d e v iajes e scrita p o r m u je re s tien e u n a
c a ra cteristica e stilistica ev id en te. P a ra e sta critica, la m u je r-n a rra d o ra q u ie re re sa lta r la
ap a rie n c ia fisica y la sen sacio n qu e p ro d u ce su p erso n a en los q u e la ro d ea n y en ella
m ism a. D e e sta form a, se p ercib e en su s escrito s co n stan tes re fe re n c ias a su asp ecto
iisieo , sus ropas, y el efecto qu e c a u sa su p resen cia en los d em as.

E n este sen tid o , es

ev id en te q u e en la m a y o ria de la n a rra tiv a d e este tip o escrita p o r h o m b res, n o se p ercib en
d escrip cio n es fisicas sobre la a p a rie n c ia a su p e rso n a co n la m ism a rec u rre n cia e
in ten cio n d e ag rad ar co m o se m u e stra en las n arracio n es escrita s p o r m u jeres.
E n cu an to a la p o sicio n del n arrad o r, se ev id e n c ia la d ife re n c ia co n tex tu al de
am b o s tip o s d e textos. El m ascu lin o refleja u n a p o sicio n de su p rem acia, de p o d e r y, so b re
to d o , de co n o cim ien to de lo q u e e sta realizan d o . E sta p o sicio n de su p re m a c ia re sp o n d e al
p ro p o sito d ifu siv o de los rela to s de v iajes e scrito s p o r h o m b res, m ie n tra s qu e e n el
d iscu rso fem en in o , las n arracio n es se h a c en m u c h o m as p erso n a liz a d a s e in te rio re s ya
que, en m u ch as ocasio n es, no se p reten d en ap aren tem en te p u b licarlas. L o s rela to s de
viajes escritos por ho m b res p o seen un o b jetiv o d eterm in ad o de a n tem an o y re sp o n d e n a
ese o b jetiv o m ed ian te la in ten cio n de su p o ste rio r d ifusion.
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P o r el contrario, las n arraciones de viajes escritas p o r m u jeres no tienen,
n ecesariam ente, el proposito de ser difundidas publicam ente. M uchas de las producciones
de viajes de escritoras se quedan com o m eras m em orias p erso n ales de u n viaje
realizado.69 P or el contrario, F oster ex p lica que la intencion ap arente de las escritoras de
no publicar sus escritos, responde a la estrateg ia de eleg ir la fo rm a de p resen tar sus
narraciones com o diarios, cartas a am igos, etc., p ara sugerir lo que e lla denom ina:
“ suitably private and dom estic o rientation ” (19). A l m ism o tiem p o , M ills aseg u ra que las
escritoras utilizan la tecnica del “ sefl-deprecting prefactory m aterial. " E s decir, tien d en a
hacer una auto-desaprobacion de sus tex to s p ara producir el efecto opuesto: p ro b ar su
m odestia al senalar que ellas n unca escribieron con la intencion de qu e sus escritos
estuvieran expuestos al p ublico en general (83).
E n defm itiva, esta au to-desaprobacion era u n a sim ple tactica p a ra librarse de las
criticas de que pudieran ser objeto un a v ez publicados sus textos. P o r el contrario, un
caso a parte es o b ra de C arm en de B urgos y E m ilia Pardo B azan, que se estu d iara m as
adelante, am bas autoras, al ejercer la p rofesion de periodistas, se v en o b lig ad as a h acer
que sus narraciones de viajes respondan a u n discurso m ucho m as auto ritario puesto que
varias de sus obras son el resultado de u n a investigacion p ag ad a p o r el g o b iem o espanol.
En el caso especi'fico de estas autoras, su p roduccion responde a lo que M o n icat describe
com o la fo rm ulacion de un discurso reivindicativo, al u tilizar el viaje co m o un d om inio
en el que la m u jer construye un a h isto ria con v irtien d o la en un acto politico y social (29).

69 Joan torres-P ou en su libro A p ro xim a cio n es a la narrativa fe m e n in a d el diecinueve en
L atinoam erica m uestra el caso de M aria M ercedes Santacruz co n d en sa de M erlin, com o
literatura de viajes de m ujeres co n in tencion de su po sterio r publicacion.
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E n este sentido, el hecho de sentirse protagonistas, con una funcion especifica dada p or la
sociedad m asculina, perm ite que la m ujer se convierta en duefia, por prim era vez, de su
responsabilidad social.
L a novena caracteristica de los relatos de viajes de m ujeres es el acercam iento a
las m inorias. Los discursos de los hom bres escritores en tom o a las m inorias se m uestran
de una form a di sta n d ada, com o relaciones interraciales que dejan

de lado el

sentim entalism o para transform arse en relaciones sexuales, en lugar de afectivas y de
am or rom antico, producto del siglo X IX. En las narraciones de hom bres, las referencias a
las m inorias, en general, se realizan m ostrando a los nativos, ya sean indigenas o negros,
com o posesion del colonizador y siem pre som etido a este. Este narrador heroe
colonizador bianco hace de su discurso un em blem a de poder. Es caracteristico de la
literatura de la contact zone encontrarse con form as de incursiones en el discurso eroticosexual interracial. Pero estas relaciones, en la m ayoria de los casos, se quedan en el efecto
que deja la relacion am orosa de caracter erotico y exotico. P ratt explica que durante el
periodo colonial existia una tendencia a la explotacion hum ana desde una perspectiva
sexual, en la cual el hom bre europeo com praba a las m ujeres locales para servirle de
personal dom estico y, al m ism o tiem po, de am antes durante su estancia en las colonias
(95). En estas relaciones interraciales se percibe un cam bio de la sum ision del colonizado
por m edio de la relacion am orosa. Se pasa de la esclavitud real a la esclavitud por amor.
Las relaciones interraciales, explica Pratt, tienen un final com un: el hom bre bianco
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reg resa a E u ro p a y la am ante esclav a m u e re jo v e n (9 7 ),70 D e e sta fo rm a, se reestab lece el
orden racial tradicional.
P o r el contrario, es m as co m u n en el d iscurso de las escritoras, tan to an g lo sajo n as
com o hispanas, enco ntrarse con narracio n es en las que se m an ifiesta u n acercam ien to a
los estam entos de la sociedad m as desfav o recid o s. A pesar d e que el d iscu rso colo n ial de
las escritoras m uestre un status de su p erio rid ad frente al p ais o paises co lo n izad o s, este
acercam iento difiere, en m u ch o s casos, del acercam ien to de los h o m b res.71 L as m ujeres
escritoras, desde su esp acio privado y personal, m uestran un interes p o r resalta r la
situacion d esfav o recid a de grupos so ciales o p rim id o s, com o los esclav o s, p o rq u e de esa
m anera, d enu ncian indirectam en te la o p resio n d e que ellas, com o g ru p o s social, son
victim as. U no de los p rim ero s caso s de lib ro s de viajes de m u jeres an tes de 1850 es
N a rra tives o f Tw o Voyages to the R iver S ierra Leone de A n n a M aria F alco n b rid g e, es un
texto ab o licio n ista d esd e u n a p e rsp ectiv a interior. F alco n b rid g e se siente e sclav a de su

70 P ratt m en cio n a uno d e los caso s m as rep resen tativ es de la literatu ra a n g lo sajo n a, el
libro de Jonh S tedm an N arrative o f a F ive Y e a r ’s E xp ed itio n a g a in st the R ev o lv ed
N eg ro es o f S u rin a m en el que d escrib e la h isto ria de am o r entre la escla v a Jo a n n a y Jo n h
Stedm an. E ste d ecide reg resar a In g laterra y llev arse consigo a Jo an n a, c o sa a la que ella
se n ieg a p refiriendo term in ar su v id a sola, sin m arido y esclava. Al m ism o tiem po,
tam bien cu en ta las h isto ria de Inkle y Y arico p a ra m ostrar que no ex iste recip ro cid ad en
las relaciones interraciales. E n este ultim o caso, el m arinero Inkle d ecid e reg resar a
Inglaterra y v en d er a su am ante, esta p ara tra tar de co n v en cerlo le dice qu e esta
em barazada, a lo que le co n testa Inkle que su b ira el precio de su venta. P ratt, con estos
casos, ilustra el final de d esam p aro de la m u jer esclava.
71 En el caso especi'fico de C arm en de B urgos, m u estra un a relacio n de sup erio rid ad
im perial al d escrib ir a los m arro q u ies co m o seres sin educacion y salvajes. E n m i opinion,
es una ex cu sa para m o strar el salv ajism o de los p ueblos sin ed u cacio n en term in o s

europeos.
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m arido y escribe este texto por el sentim iento de esclavitud que siente ella m ism a (Pratt
103).
Este aspecto es facilm ente observable en la tecnica de las novelistas del siglo X IX
al abordar el tem a de la esclavitud. Segtin dice Pratt, las escritoras se apropian de
elem entos de la retbrica para establecer una autoridad (162). E sta autoridad es la del
escritor que, de prim era mano, escribe sobre un hecho. Pero esta autoridad tiene una
diferencia fundam ental. M ientras que los hom bres plasm an su percepcion de la realidad
desde un punto de vista alejado a su experiencia personal. E s decir, no son participes
directos del proceso d iscrim in ato ry y, por consiguiente, no sufren ningun tipo de em patfa
con la situacibn presentada, las m ujeres si son participes directas del proceso
discrim in ato ry y lo m uestran de form a m as exaltada y subjetiva porque ellas son, al igual
que el contexto narrativo que presentan, victim as, igualm ente, del hecho narrado. El
discurso fem enino se convierte, de esta form a, en un discurso de critica social, frente al
discurso del escritor el cual no observa ese tono y es, en la m ayoria de los casos, un
discurso que reafirm a la suprem acia del hom bre occidental.
O tra caracteristica que diferencia la literatura de viajes de hom bres y m ujeres es la
relacion con los lectores que se establece en este tipo de narraciones. A partir del siglo
X VIII, se percibe un cam bio considerable en la produccion de literatura de viajes escrita
por hom bres porque se pasa de tener un publico m ayoritariam ente m asculino a tener un
publico fem enino que, no solo participa de form a pasiva com o lector, sino que em pieza a
realizar revisiones criticas profundas del discurso m asculino. La im portancia que tiene el
receptor de este siglo es basiea. En el caso de Francia, segun Florence G abaude, el viaje
es un m ero sueno irrealizable que se suple con los libros de viajes que ofrecen las
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em ociones fuertes que el lecto r ansia, Los lectores de am bos sexos buscan sensaciones
nuevas y viajes extraordinarios do n d e la im aginacion y la curiosidad insaciab le ju e g u e n
u n papel im portantisim o. Jean -C lau d e B erchet d eclara que estos relato s p ro p o n en un a
doble em aneipacion; p o r un lado, estan escrito s con un a intencion co n traria a las
p retensiones encicloped istas de racionalizacion, y p o r otro, rev in d ican el derecho del
viajante am ateur de exp resar una sinceridad narrativa. B erchet p ropone que:
L a litterature de voy ag e se fonde au X IX e sieele su r une double
em ancipation. C ontre la preten tio n encyclopedique de “tab leau raiso n n e” a
la V olney, elle rev en d iq u e le d ro it a un am ateurism e que sem ble le gage
de la sincerite d u narrateur. O n refuse d u m em e coup, su r le p lan form el,
les contraintes de genre, p o u r em p ru n ter au ro m an la div ersite de ses
techniques narratives: lettre, jo u rn a l, d escription, p o rtrait, m ed itatio n
lyrique, d ialogue, etc. (11)
En

conclusion,

to d a

literatu ra

de

v iajes

tien e

que

te n er

en

cu e n ta

las

circu n stan cias del viaje. E n estas circu n stan cias del v iaje, la d escrip cio n del m ism o , las
noticias o los inform es del viaje rep resen tan la parte m as im p o rtan te d el texto y lo que
m as d o m in a en el. A estas caracteristicas g en ericas hay qu e an ad ir la d iferen ciacio n qu e
ex iste en tre los relatos de v iajes escrito s p o r h o m b res y p o r m u jeres y a qu e, las m ujeres,
al ten er un papel subord in ad o en la histo ria, h an tenido qu e ap ro x im arse a to d o tip o de
creacio n literaria de u n a fo rm a diferen te que, sin em bargo, les o frezca u n a p o sicio n de
autoridad y cierta capacid ad de accion individual. A hora bien, p a ra p o d er m an ten er un a
autoridad textual debian em p lear tecn icas especificas com o la falsa m o d estia o la
representacion del personaje fem enino com o antiheroe de la tram a com o fo rm a de escape
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m ultiple a la sociedad patriarcal. D e esta form a, los escritos de viajes de m ujeres en
general, se hacen m as personales, con m as d escripciones de los p aisajes y de los
habitantes de los lugares que visitan y, sobre todo, estos textos expresan un a vision
interior del proceso del viaje. El estilo se h ace m as intim ista, m as sentim ental, con una
ffagm entacion m as pron u n ciad a y de u n a form a m as au tobiografica y a que la narrad o ra
ocupaba un a posicion en la que su supuesta debilidad fem enina no le perm itia ex presar
abiertam ente una p osicio n de autoridad. A p esar de ello, en sus n arraciones se ap recia un
acercam iento m ayor a las m inorias ya que ellas tam b ien son m inorias y u n a finalidad
d ilusora, que en la m ayo ria de los casos, no p retende ser intencionada.
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C A P IT U L O 2
C A R M E N D E B U R G O S , H E R O E D E SU S V IA JES; U N A F O R M A D E
A P R O P IA C IO N D E L D IS C U R S O M A S C U L IN O
C om o se explico en la introduccion, la p rim era de las caracteristicas que
diferen cian los relatos de viajes escritos p o r ho m b res y p o r m u jeres es la v isio n del
protagonista com o heroe o com o an ti-h ero e de la narracion. M ientras q u e el h o m b re en la
n arracion m ascu lin a m an tien e en to d o m o m en to u n a p o sicio n de heroe v alero so qu e se
em b arca en u n a av en tu ra en la que el es el pro tag o n ista airoso de situ acio n es de riesgo y
es tam b ien un h6roe qu e dom in a la natu raleza h ostil com o una en tid ad to talizad o ra del
en to m o visitado (P ratt 38), la escrito ra rid icu liza o b licuam ente e sta p o sicio n m ascu lin a
creando un anti-heroe. L a m u jer es el an ti-heroe, que m ed ian te u n a p o sicio n de
preten d id a desproteccio n , critica la socied ad que la oprim e. E sta n arra d o ra se p resen ta en
los libros de viajes de u n a fo rm a re cu rren te.72
L a m ujer, en esto s caso s, p reten d ia p lasm ar u n a v isio n satirica del n arrad o r
om n ip o ten te y u tilizab a e sta au to -rep resen tacio n de m o strarse an ti-h ero e co m o u n a
tecn ica n arrativ a ante la sociedad represiva. A su vez, se m o strab a co m o fig u ra
d esp ro teg id a y v ictim a de la so cied ad que la o p rim ia y la n arracio n se co n v ertia, de este
m odo, en una p o stu ra en co n tra de u n estado de d iscrim in a tio n . E ra frecu en te qu e la

72 E sta caracteristica es habitu al en la m ay o ria de los textos de v iajeras eu ro p eas o
am ericanas; pero la ausen cia de e sa caracteristica den o ta tam b ien un a p ecu liarid ad en los
relatos de viajes de alg u n as m ujeres. E jem p lo d e ello son los relato s de E m ilia P ardo
B azan y C arm en de B urgos en do n d e en n in g u n m o m en to la p o sicio n de la n arrad o ra es
de anti-heroe, sino de heroe. E sta caracteristica resalta el d u alism o n arrativ o en la
a d o p tio n de canones literarios p ro p io s del discurso m ascu lin o q u e se v era
posteriorm ente.
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narradora com entara, de forma sutil, su situacion de opresion y discrim inacion social con
la finalidad de convertir su discurso en un refugio en el que se podia expresar de una
form a m as libre. Asi pues, el viaje se convertia en el prim er refugio que le perm itia
escapar de la sociedad que la rodeaba y que la discrim inaba en el cam po profesional,
politico y, en defm itiva, en la vida social del pais.
A sim ism o, el viaje se convierte en un refugio interior para la m ujer, o lo que es lo
m ism o, la m ujer se recluia en su m undo interior para escapar de la opresion y la
discrim inacion que sufria en el m undo exterior por el sim ple hecho de ser m ujer en una
sociedad patriarcal. De esta forma, m ediante la escritura y la representacion de la
narradora-protagonista com o un anti-heroe, la escritora criticaba, no solam ente los
problem as que sufria com o tal en la narracion de su viaje, sino tam bien los problem as
reales a los que ella m ism a estaba som etida en la vida de su pais. Este tipo de escritura le
perm itia un alivio interior por el hecho de expresar sus aspiraciones de integracion social
y sus criticas hacia la sociedad que la discrim inaba.
Esta tecnica no irrum pia directam ente el discurso m asculino ya que se centraba en
aspectos personales y no se adentraba en problem as de am bito publico, propios del
discurso m asculino como aspectos de la politica, la economia, la organizacion social y,
por lo general, no trataba directam ente el problem a de la discrim inacion racial o sexual.
Un caso aparte son los libros de viajes de M aria Lejarraga. En prim er lugar, porque la
autora firm a con el nombre de su m arido, lo cual le da una am biguedad a sus textos y es
un caso m as de travestism o autorial. De esta forma, se dem uestra una vez m as que
“fem enino” y “m asculino” no es “natural,” sino convenciones im puestas. Adem as, en
estos libros no se m uestra a una anti-heroe, ni siquiera a una m ujer viajera; sino que
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Lejarraga presenta a un heroe com o protagonista del viaje. En este sentido* sus textos
presentan unas caracteristicas peculiares. Por un lado, propone a un narrador hom bre que
realiza un viaje y, por otro, confiere a varias voces fem eninas la capacidad de criticar a la
sociedad. Estas protagonistas fem eninas son las que discuten los problem as de am bito
social, politico o cultural. En el caso especifico de su libro E l peregrino ilusionado, la
autora presenta, en form a de un sueno, un dialogo entre el narrador y una m ujer con la
que se encuentra en su camino. Esta m ujer establece la tension y pone de m anifiesto los
problem as de la sociedad espanola de su tiem po (15-20). Lejarraga utiliza la estrategia de
dar voz a una m ujer y por m edio ella expresa sus ideas sin, por ello com prom eterse, pues
es otro y no ella quien presenta estas alegaciones.
Esta caracteristica de la narradora anti-heroina, que era com un en los libros de
viajes del siglo de oro, no se m uestra de form a tan habitual en la literatura de viajes
escrita por m ujeres en Espana a partir del siglo X IX y principios del XX. Las viajeras del
siglo X IX “are consciously entering an essentially m ale literary arena and are therefore to
som e extent assum ing a voice o f m asculine authenticity” (Foster 9). A pesar de que
Shirley Foster se refiere a las viajeras am ericanas por Europa, tam bien es posible
trasladar esa vision a algunas viajeras espanolas por Europa, las cuales por m otivos
profesionales o culturales se presentan con las m ism as caracteristicas que las viajeras
am ericanas que describe Foster.73

73 A pesar de que la tradicion literaria de las producciones de viajes escritas por m ujeres,
releguen a estas a un segundo piano y que, en la m ayoria de los casos, las m ujeres viajen
acom panadas de sus m aridos o de algun fam iliar, a partir de principios del siglo XX, las
m ujeres com ienzan a viajar solas. En Espana, las escritoras viajeras m as fam osas que
viajaban sin la protection de un hom bre o un fam iliar son Carm en de B urgos, Sofia
Casanova, Em ilia Pardo Bazan, B lanca de los Rios y Em ilia Serrano Garcia.

162

El caso de los relato s de v iajes de C arm en de B urgos es diferente. L a narradorap ro tag o n ista no es un an ti-h ero in a d e e sa narracio n , com o se h a an alizad o an teriorm ente,
sino qu e es u n heroe segun los p aram etro s del discu rso m asculino. E n otras palabras, la
autora se ap ro p ia de unas form as caracteristicas de la escritu ra de h o m b res y se m u estra
com o un ser superior, con plen a autorid ad , no solo de actuacion, sino de p alab ra y desde
un a posicio n p rivilegiad a se im p o n e com o m odelo. La n arrad o ra h ero e en el sentido
m asculino, p osee un discurso de u n a m u jer que se siente su p erio r y que, desd e esa
posicio n de superioridad , an aliza las socied ad es que v isita desd e u n a d o b le p erspectiva:
heroe, en el sentido textual y form al, al ad o p tar u n d iscurso pro p io de las narracio n es
escritas p o r h om bres y fem en in a p o rq u e trata tem as p ro p io s de la literatu ra d e m ujeres,
com o la preo cu p acio n p o r los p ro b lem as so ciales, cu ltu rales y p o litico s p ro p io s del
m undo fem enino e in tercala u n len g u aje intim ista. P o r el con trario , la v isio n de la
n arradora hero in a tiene unas caracteristicas que la diferen cian del h e ro e y a qu e, a p esa r
de que d isfru te de un p ro tag o n ism o , siem pre m an tien e u n a p o sicio n de su b o rd in acio n
narrativa. S on m u jeres que p o r circu n sta n cias esp eciales den tro de la n arra cio n en un
m om ento d eterm inado , se d esen v u elv en en u n a serie de situ acio n es de u n a form a
pro tag o n ica y excepcio n al. P o r el co n trario , pro p io del m o d em ism o y de las n arraciones
de m ujeres.
E sta form a de en trem ezclar el discu rso m ascu lin o y el fem en in o es u n a
caracteristiea esencial que an aliza S ara M ills. E n este tip o de p ro d u ccio n seg u n M ills, se
hacen referen cias a p ro fesio n es tip icas de m ujeres, al caracter m atern al de la n arrad o ra o
la v isio n del angel del h o g ar p ara refo rza r la v isio n de fem inidad en los tex to s en los que
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se representa a la m ujer en la esfera piibliea (22), Carm en de Burgos utiliza esta tecnica
po r dos razones. En prim er lugar, irrum pe de una form a autoritaria en el discurso
m asculino im ponidndose com o una voz narrativa de autoridad profesional, ya que en
ocasiones hace referencia a su profesion de periodista e incluso al hecho de ser la pionera
en algunos aspectos profesionales, com o el caso de ser la prim era reportera que hizo una
encuesta sobre el divorcio. En segundo lugar, tam bien expone un discurso fem enino
cuando hace referencia en el texto a su hija o cuando analiza los oficios que
tradicionalm ente han sido considerados de m ujeres com o el de las hilanderas o las
cigarreras.
La autoridad que im pone la autora en cuanto a la defm icion de si m ism a com o
heroe fem enina del viaje se percibe en el m om ento en el que expresa lo que supone para
ella, el viaje. Para De B urgos, el viaje es una expresion de vida (“A u to b io g ra fia ", M is
m ejores cuentos 24). D esde el prim er m om ento en que refleja sus prim eras vivencias en
el extranjero, se nos m uestra a una escritora con confianza en si m ism a, con libertad de
espiritu y con sentido cosm opolita de la vida. Asi en su prim er libro de viajes, P or
Europa, percibe que:
H oy las ffonteras se conservan para la vida politica de las naciones; pero
el espiritu que nos anim a es cosm opolita, las facilidades de los viajes, la
difusion rapida de las noticias telegraficas por m edio de la prensa y lo

donde nacim os. (9)
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L a au to ra tiene la d eterm in acid n de v ia jar y las v icisitu d es del viaje no son, co m o
en sig lo s an terio res, pen o sas y dificiles. L a au to ra a n o ra los viajes e n d ilig en cias p o r la
n o ta ro m an tica y p o etica q u e d ejab a n a su p aso ; p ero se sien te u n a m u jer m o d e m a q u e va
con los cam b io s y la tecnologia. A si lo ex p lica en su p rim e r libro d o n d e se ex p resa
diciendo: “ se dice que los viajes han perdido en p o esia lo q u e g a n aro n en co m o d id ad ;
prefiero q u e sea asi” (10).
E l proceso de d esp lazam ien to a E u ro p a, p ara de B urgos, n o es u n a av en tu ra
am azo n ica, pero si es u n a av en tu ra de co n o cim ien to . E sta n u ev a av e n tu ra se e x p resa en
unos term in o s reiv in d icativ o s de u n a v o z qu e q uiere im p o n er sus c o n d icio n es. Su
au to rid ad se ejerce d esd e el m o m en to en el qu e se pone en co n tacto co n la n u e v a realid ad
y n o s m u estra su o pinio n co m o o b serv ad o ra o m n ip resen te de los h e ch o s q u e p resen cia.
L a v o z de la narrad o ra se ex p re sa en term in o s m ascu lin o s al m o stra r sus in tereses
p ro fesio n ales com o las referen cias a su v iaje su b v en cio n ad o p o r el g o b ie m o {C artas 70),
o sus en trev istas a p erso n ajes p u b lico s d o n d e d en o ta u n a d oble faceta; p o r u n lado, la de
profesional p erio d ista y la segunda, e n re lac io n a los tem as qu e tra ta en esas entrev istas:
p o litica {P or E u ro p a 84) o, m as co n cretam en te, la refe re n cia a la co n fe re n c ia q u e d io
para la S ociedad de P ren sa de Italia {P or E u ro p a 342). E n este sen tid o , los te x to s de
C arm en de B urgos resp o n d en a la id ea que tien e L orcin, p o r la cual “ th e m ascu lin e
trad itio n o f travel w ritin g w as co n sid ered to reflect public and p ro fessio n al c o n c e rn s” (2).
C arm en de B urgos, al a u to d efin irse com o m u jer p riv ileg iad a, e sc rito ra rec o n o cid a
y p erio d ista de elite, an aliza, describ e y c ritica las so cied ad es p o r las q u e p a sa y co n fiere
a su discurso la autorid ad del qu e h a v isto con sus p ro p io s ojo s y d el que, p o r su

condicion superior, pu ed e an alizar tem as q u e trad icio n alm en te h ab ian sido v ed a d o s a las
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mujeres. En este sentido, de Burgos ejemplifica la idea de Sara Mills del protofeminismo
visto en sus textos por el que la mujer se convierte en “a simple representation of a role
model” (29) ya que se presentan a mujeres excepcionales que escapan de alguna manera a
las estructuras patriarcales. En este sentido, la narradora de los relatos de viajes de de
Burgos muestra a una mujer que viaja sola y aunque este acompafiada, su acompafiante,
en la mayorla de los casos, su hija, no es una figura autoritaria en terminos de las
relaciones de poder patriarcal, sino alguien que esta por debajo de ella en la escala de
poder tradicional. A su vez, se enfrenta a situaciones peligrosas, como el caso de su visita
a Alemania en Mis viajes por Europa en medio del estallido de la Primera Guerra
Mundial en las cuales, no necesita la compania de un hombre que la proteja, sino que ella
misma asume las caracteristicas del discurso de viajes de hombres al auto-representarse
como heroe, con una posicion de sujeto independiente, en estas situaciones tan dificiles.
Es por ello, que el discurso de los relatos de viajes de Carmen de Burgos son un
ejemplo de lo que Mills explica como “women travellers’ writings as examples o f strong,
exceptional women who somehow managed to escape the structures o f patriarchy” (29).
La figura de anti-heroina concebida antano, se ha convertido, en el caso de los tres libros
de viajes de Carmen de Burgos, en la figura de esta heroe que narra imponiendo unos
valores y una vision particular, los de una mujer que viaja sola y que es capaz de affontar
cualquier adversidad que le suija en el viaje.
Esta vision de la narradora heroe se muestra en este primer libro en varias
ocasiones. La narradora se presenta como una mujer diferente. Su primera representacion
como heroe se produce en la frontera de Hendaya; a pesar de las dificultades que podia
encontrar al viajar sola al extranjero y los problemas que suponia la facturacion de
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equipaje, la autora-narradora no los tuvo; los gendarmes la creen, la dejan pasar e incluso,
la autora reivindica su posicidn superior de intelectual al llevar la maleta cargada de
libros espanoles (19). Con la descripcion de este episodio, la autora confiere a su discurso
una autoridad narrativa de una mujer modelica que ha conseguido, mediante la
educacion, establecer una posicion de superioridad frente a otras mujeres y, que este
hecho provoca, no solo admiracion, sino extranaza en los gendarmes que la inspeccionan.
Con ello, esta reivindicando la figura de la mujer como intelectual, es decir, reitera su
posicion como mujer superior y, a su vez, diferente a las demas mujeres. Adopta, desde el
principio de su viaje, un papel completamente masculino sin despojarse de sus atributos
de mujer con todo lo que ello implica en la epoca; por ello denomino a esta “persona”
que de Burgos crea en sus libros de viajes, heroe masculino con caracteristicas
femeninas. En este sentido, se considera una mujer privilegiada, una mujer culta que ha
leido a los grandes artistas espanoles y extranjeros y que ahora puede conocerlos
personalmente por el hecho de ser periodista.
El hecho de ser reportera se convierte en un aspecto mas de su representacion
como heroe de la narracion ya que en terminos de Pratt, el discurso del heroe de un relato
de viajes es categorico, poseedor de la verdad absoluta, observador y cientifico (88). Por
extension, esta mujer excepcional tiene acceso directo a los personajes mas importantes
de la vida cultural, social o politica de cualquier pais que visita y lo expresa de forma
abierta y directa en su narracion: “he podido llegar cerca de ellos [hombre ilustres]
gracias a mi titulo de periodista” (29). A su vez, el reconocimiento publico asienta las
caracteristicas masculinas de su discurso (categorico, observador y cientifico) y, tambien,
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universaliza su figura publica al hacer referencia a que los grandes de las letras europeas
conocen su trabajo, la respetan y admiran.
Este es el caso de la entrevista que tuvo con Max Nordau. Este le dice: “Ya la
conozco a usted y hasta tengo su retrato inserto por mi buen amigo el Doctor Pulido en el
libro <Espanoles sin patria>” (84). Asi, de Burgos se convierte en entrevistadora y
entrevistada: “en vez de interrogar fui interrogada” (87). Esta mujer modelo, se ha
convertido en el punto de mira de la narracion y se equipara intelectualmente con los
intelectuales europeos mas reconocidos de su tiempo.
Tambien reivindica su posicion de mujer excepcional por ser la pionera en algun
tipo de actividad. En este sentido, se vanagloria de ser la primera mujer que pone los pies
en la capilla dedicada a San Juan Bautista en la catedral de San Lorenzo: “hace
cuatrocientos anos que no se ha posado una planta femenina en esta capilla, hasta que yo
arrodillada cerca, logre colarme en un momento de descuido” (183). Ademas, presume de
ser la primera periodista en hacer una encuesta sobre el divorcio y de que escritoras
italianas como Matilde Serao la siga en este empefto (242). Incluso, se refiere,
explicitamente, a conferencias que ha pronunciado a favor de los derechos de las mujeres
o en las que ha dado su interpretacion sobre la situacion de la mujer espanola (343).
En cuanto a su segundo libro, Cartas sin destinatario, la representacion de la
narradora como heroe, no se muestra de una forma tan marcada como en el libro anterior,
pero si impone su posicion de superioridad por que conoce de primera mano lo que
expone y que, ademas, tiene un conocimiento cientifico superior a las demas mujeres. En
el texto, la autora inserta numerosas explicaciones y comentarios personales sobre el
sistema politico, economico y social de los paises que visita y, sobre todo, se considera
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critica de arte por lo que las digresiones y comentarios sobre cuadros y museos se
extienden de forma considerable en todo el texto. Asimismo, se autorepresenta como una
mujer instruida que conoce mejor la cultura de los flamencos que eilos mismos, a pesar
de la supuesta superioridad de las gentes de los Paises Bajos, Al buscar la casa de
Rubens, nadie sabe ni siquiera quien es y toman a de Burgos por una cantante de opera
que busca Paganini. La autora eomenta: “Si tal cosa sucediera en Espana, se nos
apellidaria en seguida de ignorantes y salvajes” (75).
En dos ocasiones se muestra a si misma como un heroe. En primer lugar, la autora
visita las grutas de Han. En esta ocasion de Burgos mantiene al lector en un estado de
excitacion producto del viaje subterraneo. En el expone la situacion de tension que
produce la experiencia en un lugar de peligro: “Miramos con cierto temor la entrada....
Las profundidades de la tierra nos asustan siempre como todo lo desconocido” (215). Sin
embargo, en todo momento mantiene el tono de superioridad de la persona que analiza
con objetividad y de forma cientifica la cueva, describe la exaltacion que le produce el
contacto directo con la naturaleza virgen y la comunion que experimenta con ella. La
experiencia de la cueva se convierte en un simulacro de viaje de exploracion propio de la
narrativa masculina puesto que se apropia de un nuevo espacio real y simbolico. Pratt
habia de la curiosidad femenina en el caso de Falconbriedge, como algo especi'fico de su
genero que “is in need o f control. Her professed reluctance to know seems the antithesis
o f possession, a refusal o f mastery. It is another kind o f anti-conquest” (104), En el caso
de Carmen de Burgos, esa necesidad de ver es el resultado de la adopcion de un punto de
vista de superioridad propia del discurso masculino (Pratt 104). Su exploracion a la gruta
de Han esta guiada por la curiosidad de un viajero con una autoridad que se legitima con
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cada m ovim iento que da la autora, A su vez, la narradora-autora se expresa con las
caracteristicas de los libros de viajes de hombres en los que el narrador es un h£roe
valeroso que sale airoso de situaciones de riesgo lo mismo que ella.
El segundo episodio en el que se m uestra a la narradora como hfro e es cuando la
autora, acom panada por su hija y su am iga Rafaela, visitan el barrio de M arailles en
Bruselas. Este barrio de “gentes [que] con cara de ebrios, han salido de las casas y nos
han seguido gritando y gesticulando” (119-20), proporciona el marco fundam ental de
expresion de la heroe. La autora plantea una situacion de riesgo en el peligro que corren
ella y sus acompanantes. Este escenario m uestra la superioridad de de Burgos al
adentrarse “a pie y sola” (119) en un lugar peligroso y salir de 61 airosa. A su vez,
m uestra una superioridad en term inos del discurso colonial ingles tradicional ya que se
percibe una situacion de superioridad racial en el momento en el que la autora describe a
las gentes que las persiguen como “jaurias de perros” (119). Esta superioridad racial que
Carm en de B urgos expone en sus libros en general, es una de las contradicciones mas
evidentes de toda su produccion. Si bien intenta rescatar a la m ujer de la discrim ination
que sufre en la sociedad, tam bien ella m ism a discrim ina a determinados grapos raciales,
como los alem anes o los arabes, sin tener unos m otivos reales y concretos.
A su vez, la autora senala dos sociedades form adas por m ujeres. La prim era es un
convento que es la representacion de una “ciudad de mujeres que se retiran del m undo
para consagrarse a la religion con votos de virginidad” (25). La autora nos analiza esta
asociacion de m ujeres, que viven una vida vegetativa al alejarse del m undo real, de form a
negativa. Estas m ujeres, segun de Burgos, viven en un estado de sem i-inconsciencia que
hace que se vean desde fuera rodeadas de una sensualidad mistica pero que, en definitiva,
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est&n alejadas de la realidad cotidiana. La descripcion de esta congregacion se analiza
como una forma de critica de genero puesto que manifiesta la situacion tradicional de la
mujer a la que se la recluia en un convento por diversos motivos. Las constantes
referencias que de Burgos hace en contra de la religion y del espiritu beato, nos pone de
manifiesto una critica hacia las mujeres que pasan su vida vegetando en un estado de
mojigateria.
Por el contrario, la segunda es una congregacion de mujeres que adquiere las
caracteristicas de la feminotopia, en los terminos que describe Pratt. La autora describe
una congregacion idilica de mujeres, la “Beguinage de Gante” (183). Esta comunidad de
mujeres que dedican su vida a la religion sin votos monasticos y sin dependencia a
ninguna orden religiosa, se muestran en los libros de de Burgos de una forma positiva.
Para la autora estas congregaciones son una forma diferente de entender un convento. La
autora ve en esta comunidad una armonia y explica que “en un beguinage se puede sonar.
Hay para la fantasia una historia en cada toca monjil. Una simpatia para las novicias
blancas, blancas de espiritu en la inocencia y blancas en un dolor que las aparta del
mundo” (183). Percibe una espiritualidad en ese mundo voluntario de encerramiento,
pero siente melancolia por esas mujeres que se apartan del mundo. A su vez, explica que
existen diferencias marcadas entre estas congregaciones de mujeres con las de hombres y
que las de mujeres tiene una razon de ser que no poseen la de hombres: “No odio a las
monjas. Los conventos de mujeres tienen una razon de ser que no existe en los de
hombres” (183). Esta afirmacion categorica propone que de Burgos sabe que la huida del
mundo de la mujer es aceptable porque en el no hay espacio para la mujer. En este caso,
la vision feminotopica supone una violacion al discurso tradicional masculino puesto que
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manifiesta una sociedad que no es utdpica sino real en la que la congregation de mujeres
tiene un proposito humanitario que no tiene la de los hombres: Son “asociacidn y refugio
de mujeres doloridas, de muchos detritus de la vida. No hay en ellas la picardia y el vicio
de los hombres” (183-84). Su discurso es concluyente y de superioridad en el que hace un
descubrimiento de la feminidad mediante la aprobacion de un sistema social de mujeres
superior al de los hombres. Se trata, pues, de una forma de expresar una comunidad de
mujeres superiores en vaiores a las mismas comunidades de hombres, porque en esta
comunidad de mujeres no existe “el vicio ni la picardia” (184) propia de los hombres y,
por extension, del discurso masculino. En este sentido, no se puede decir que la autora
establezca que los conventos o comunidades de mujeres, en general, son lugares
feminotopicos. Todo lo contrario, De Burgos muestra el Beguinage como una comunidad
excepcional de mujeres que no necesitan de los hombres y que, por las caracteristicas
especiales que lo constituye, es superior a las comunidades religiosas de hombres. Asi
pues, no hay que olvidar que la autora mantiene siempre una vision negativa de la
religion, sobre todo catolica y, especificamente ataca a las religiosas o mojas que se
mantienen en la gazmoneria y que no ayudan al progreso, en la mayoria de los casos
educativo, de la mujer.
Finalmente, en su tercer libro de viajes, Mis viajes p or Europa, la autora, al viajar
sola parte de el, representa lo que Catherine Barrer Stevenson analiza como la
manifestacion mas trascendente del espiritu de independencia de la mujer (3) y en
particular el hecho que “travel enabled women to acquire experience unlike that available
to them at home, experience that could be recorded, analyzed, and published” (Frawley
23). En el caso de Carmen de Burgos, la posibilidad de analizar y publicar su experiencia
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se convierte tambien en una forma de denuncia. Si bien, denuncia la situacion de
discriminacidn de la mujer en la sociedad, sobre todo en el terreno educativo, tambien
denuncia la conffontacion belica que comenzaba en Europa. El episodio del comienzo de
la Guerra en Alemania confiere a su discurso una nota diferente que la que encontramos
en los demas libros de viajes. La autora experimenta la persecucion por motivos raciales
y esto hace que, por primera vez, analice el racismo, no el que experimentan los otros,
sino el que ella m ism a vive. Su discurso es ambivalente en varios sentidos. En primer
lugar, manifiesta en todo momento una posicion de superioridad porque ella se enfrenta a
una sociedad hostil y es capaz de salir airosa de la contienda. Al mismo tiempo, como
hdroe se convierte en el “otro” por ser el objeto de la persecucion y la victima de una
confusion fisica. Otro aspecto problematico en el episodio de la guerra en Alemania, es la
posicion racista que la autora tiene hacia los alemanes. De Burgos utiliza una
terminologia totalmente racista para describir a los alemanes y esta es la misma que los
alemanes emplean para discriminar a los rusos. La exaltaeion del discurso de la autora es
igual a la exaltaeion del discurso de los alemanes en contra de los rusos. De esta forma,
se pone de relieve, una vez mas el caracter contradictorio de Carmen de Burgos en cuanto
al tema del racismo.
Carmen de Burgos se autorepresenta como una mujer modelica que muestra su
individual idad al viajar sola en situaciones de peligro, se enorgullece de su pais y lo
defiende, pero tambien expresa un espanolismo exaltado. Un ejemplo de ello se percibe
cuando el m ilitar aleman intenta averiguar si verdaderamente son espanolas y no rusas y
le pregunta: “^ U ste d entiende el espanol?” (II, 53) y de Burgos contesta: “Me vuelvo
como si me picase una vibora y en mis labios hay una inteijeccion violenta y muy
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casteilana antes de responderle indignada, con impetu:

Mejor que usted” (II, 53-54).

La superioridad que muestra la autora en estas situaciones de peligro esti unida a la
exaltacidn de su espanolismo que llega hasta el punto de decir:

Verdaderamente tiene

usted un espiritu esforzado. Y yo tocada ya de sus bravatas, respondo con orgullo. -Soy
espaftola” (II, 54).
Asimismo, su discurso presenta una caracteristica peculiar. Al mismo tiempo que
exalta su espanolismo mostrandose desde una posicion de superioridad ante los alemanes,
tambien experimenta lo opuesto: la opresion y la discrimination racial. En este sentido,
no solo se la discrimina como mujer, sino racialmente por su apariencia fisica semejante
a las rusas. De Burgos se ve situada en la posicion del “otro,” que es el que ella otorga a
los paises y ciudadanos objetos de su escritura. El discurso de la autora que trataba de
imponer una supremacia femenina muestra en este episodio lo que sufre el oprimido. En
este sentido, la heroe, que experimenta las consecuencias de la opresion belica por su
pareeido fisico con las rusas, responde a lo que analiza Lila Marz Harper sobre la
narrativa de viajes en el periodo imperialista britanico. En este tipo de producciones se
construye heroinas que caen en el riesgo de que se deconstruyan (32). Lo mismo sucede
con esta experieneia de Carmen de Burgos en los albores de la Primera Guerra Mundial.
De Burgos experimenta esta situacion cuando le gritan: “Una espia rusa. Entonces sucede
una cosa que aun me parece una pesadilla. La multitud se agrupa en tomo mio; se alzan
bastones; una mano me arranca el velo, y otra se lleva mi sobrero; mi hija llora,
tendiendome los brazos desde el vagon; hago un esfuerzo supremo y consigo subir en el
estribo” (II, 47). La autora para poder defenderse, utiliza la treta de la mujer indefensa,
diciendo: “^Que podriamos hacer dos pobres mujeres solas y sin arm as? ^Seriamos mas
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culpables si hubieramos nacido en Rusia?” (II, 55). Con esta alegacidn, la autora subraya
la inferioridad moral del aleman que comete atropellos injustificados y Uega a utilizar la
teoria de la frenologia para determinar la inferioridad del alemdn y destacar los valores de
los espanoles y de los rusos.74 Al mismo tiempo, resalta su figura modelica y superior por
considerarse mas civilizada que los alemanes y esta superioridad es, no solo racial, sino
de genero. Es una mujer que ha demostrado en el proceso de la contienda una supremacia
en el saber estar y comportarse ante esa situacidn de peligro.
Las instancias de heroismo que de Burgos registra son varias y forman un
repertorio temdtico. En primer lugar, en cuanto a la representation del viaje como una
experiencia de emociones violentas. En este sentido, en su viaje en barco por el Rin, imita
el viaje de aventuras exaltadas tradicional, por el cual la autora se ve envuelta en una
situacion de extrema peligrosidad producto de la experiencia de la naturaleza salvaje (I,
85). A su vez, la ascension al Cabo, produce en la autora, la ansiedad de conocer en came
propia emociones fuertes. Su premio por el riesgo es llegar al climax de comunion con la
naturaleza para luego bajar fisica y alegoricamente a los infiemos de la vida cotidiana,
del mundo real. La autora hace un paralelismo con el extasis mistico de santa Teresa para
expresar la sensation que le ha producido la union con una naturaleza pura y primitiva
tras los riesgos que ha experimentado para llegar a esa “vision” (I, 298-301).
En segundo lugar, expone ejemplos de mujeres heroicas como las noruegas que
han sido capaces de imponer restricciones legales en contra de la venta de alcohol (1,216)

74 Gabriela Pozzi analiza el proceso que utiliza Carmen de Burgos al usar la frenologia
como un intento para confrontar las caracteristicas de la otredad barbara y retrograda del
aleman, frente al “yo” noble y civilizado que representan los espanoles y los rusos (3034).
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o el analisis de la vida de Carolina Coronado, que se menciono anteriormente, como un
ejemplo de mujer modelo que ilustra el compendio de todas las cualidades que deberia
tener cualquier mujer, Carolina Coronado ocupa el ultimo capitulo de Mis viajes por
Europa y representa, por un lado, a la literata espanola que “legitimo la inclinacion
literaria de la mujer hasta el limite que hoy tiene” (II, 264). Este libro de viajes concluye
con el anhelo de De Burgos de redeflnirse bajo los parametros para la mujer que inicio de
Coronado. Asi pues, segun De Burgos, Carolina Coronado es: “una mujer en la mas
profunda acepcion de la palabra, en sus amores y en sus empresas “(II, 266), “estuvo
henchida de una pasion honesta, pero fervorosa por la vida. Fue como una heroina de
novela” (II, 265). Esta mujer fue “el ideal de mujer de corazon sensible y alma fuerte” (II,
268) en el que sobresalen tanto sus virtudes intelectuales como sus virtudes femeninas
con todos los atributos propios de la mujer. De Burgos propone a esta mujer como la
iniciadora del proceso de concienciacion de la mujer de la necesidad de cambio ya que
poseia todas las caracteristicas que, en su opinion, debia tener una mujer: intelectual y
femenina.
En defmitiva, esta vision de mujer heroe que quiere resaltar la autora tiene un
proposito especifico. Para Carmen de Burgos esa mujer heroe tiene como objetivo
adoptar y apropiar el discurso masculino de los libros de viajes para mostrar a una mujer
excepcional y esa excepcionalidad viene dada por la educacion. Su discurso llega a ser
feminocentrico en los terminos que defiende Mary Louse Pratt (166), puesto que llega a
mostrar la igualdad que puede conseguir la mujer con el hombre con el simple hecho de
educarse. De esta forma, la heroe femenina trasforma y se apropia del discurso patriarcal
para imponer una reivindicaeion a la mejora de la mujer en el terreno educativo. Ella se
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propone como modelo de otras mujeres ya que ha accedido a la educacidn y la ha
convertido en precursora de la lucha por los derechos de las mujeres, sobre todo en el
campo de la educacion de principios del siglo XX.
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CAPITULO 3
ADQUISICION DE PODER Y AUTORIDAD DISCURSIVA
Para poder establecer una nocidn de autoridad discursiva en un texto, ya sea
escrito por mujer o por hombre, se tiene que partir de la base de unas imposiciones
previas en relacion con una jerarquia de poder preestabiecido. Sara Mills propone que
para formular un marco teorico que represente la posicion de la mujer como autoridad
textual, la critica literaria existente debe ser adaptada y modificada para que cumpla un
papel efectivo en cuanto a la adoption de sus teorias (14). En este sentido, las teorias de
Foucault pueden servir para analizar la importancia que este critico da a la centralization
del poder y especialmente, a su notion de resistencia. La teoria de resistencia es
imprescindible como fundamento para el analisis de las relaciones de poder y de
autoridad discursiva en los textos de viajes de mujeres. De esta forma, segun Meaghan
Morris y Paul Patton aseguran que Foucault establece que:
Power is conceived as a sort o f grand, absolute Subject... who articulates
what is forbidden. On the side o f which power is suffered, there is an
equal tendency to ‘subjectivise’ it, by determining the point at which the
acceptance o f the interdict occurs, the point at which one says ‘yes’ or ‘no’
to power. (4)
Por su parte, Sara Mills afirma que para Foucault “it is not simply a matter o f changing
consciousness on an individual basis, but resistance being a necessary part o f power”
(16). Asi pues. Mills establece que esta postura de resistencia se aplica mediante la
identification de una posicion que se ha adjudicado a un individuo y el posterior rechazo
deesa posicion (16).
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En la literatura de viajes de m ujeres existe esa posicidn de resistencia hacia el
poder estableeido por la sociedad ya que im pone unas restricciones al “absolute Subjet”
del que habia Foucault. En este sentido, Foucault se reftere al poder absoluto e
institucionalizado, que es el que rige las norm as a seguir por una sociedad. Estas
restricciones se producen al rechazar alguna de las norm as que el “ sujeto absoluto” o
poder absoluto im pone. En este sentido, el prim er rechazo o punto de resistencia que han
im puesto las escritoras de libros de viaje es el mismo hecho de viajar. Las viajeras dicen
no al “poder absoluto” y se aventuran a viajar solas a pesar de que dste viera m ai que una
m ujer viajara sola a principios de siglo. Asi pues, se produce la prim era resistencia al
poder patriarcal y esta resistencia propone, a su vez, una im plantacion de un poder
absoluto. Este nuevo poder proporciona la prim era m uestra de autoridad de la mujer
frente a las norm as establecidas. Es por ello, que Foucault dice que la resistencia es una
parte necesaria del poder, puesto que establece una dialectica entre poder y resistencia al
convertirse la resistencia en poder y el poder en resistencia.
En este sentido, Carm en de B urgos expone, en sus libros de viajes, ese nuevo
poder producto de la resistencia en el hecho de viajar. Por un lado, al viajar sola, sin la
compafiia de un hom bre, im pone una autoridad propia; es la m ujer que sola se aventura a
una expedicion a un pais extranjero. A dem as de representar una aventura, es tam bien,
como dice Fraw iey, una form a de expresar la independencia personal de la m ujer (23) y
representa una nueva form a de libertad adquirida (Barnes 3). El hecho de viajar sola es, a
su vez, una resistencia al “Poder,” y una adquisicion de poder. En su ultim o libro de
viajes, de B urgos m uestra esta form a de rebelion a las norm as establecidas por el poder
patriarcal de la sociedad espaflola y lo hace patente m ostrando su indignacion ante el
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concepto que tienen las europeas al pensar que en Espafta una mujer no puede viajar sola
{Mis Viajes II, 38).
Por otro lado, la autoridad textual de la mujer que viaja sola, no es exclusiva de
Carmen de Burgos; Emilia Pardo Bazan, tambien se inscribio como autoridad textual en
sus libros de viajes. Asi en A l pie de la Torre Eiffel dice: “ Si yo no conociese a fondo,
casi palmo a palmo, la capital de Francia, jque emocion experimentaria en estos instantes
al encontraime, como quien dice, puesto el pie en el estribo para salir hacia ella, con
objeto de escribir cuanto en mi opinion merezca ser referido...” (1). En primer lugar,
establece la autoridad del que conoce “palmo a palmo” la ciudad y mantiene un referente
del “Monarch o f all I survey” de Pratt; y en segundo lugar, impone el objetivo de su
viaje: escribir lo que le parezca importante contar. En Cuarenta dias en la Exposition, la
adquisicion de autoridad textual se consigue con la inscription que de si misma hace
Pardo Bazan como observador cultural que describe los aconteeimientos. El caso de
Maria Lejarraga es completamente diferente porque el yo narrativo no es fidedigno y esta
insertado en una narracion en el caso de El peregrino ilusionado, o es un narrador
masculino en el caso de Kodak romantico; pero en ambos casos describe el viaje de
alguna mujer que viaja sola o acompanada de algun hijo, como es el caso de la catalana
que va a visitar las montanas de Zuric donde estudia su hijo {Kodak 25).
Otra resistencia que de Burgos propone contra el poder absoluto, la expresa en
Cartas sin destinatario. La autora asegura que “no podemos en un viaje de estudio darlo
todo al sueno” (137). En este sentido, la autora niega la parte subjetiva y romantica del
discurso, que tradicionalmente se ha asignado a las mujeres. El poder patriarcal consiente
que si una mujer viaja y escribe sobre su viaje se atenga a los parametros establecidos en
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relacion con la escritura que podia producir: todo lo relacionado con el mundo interior, el
sentimentalismo y, en general, lo superficial. De Burgos impone una autoridad textual
propia del discurso masculino al exclamar que no se va a atener a los suenos, sino que su
viaje es de estudio y, por consiguiente, esta afirmacion implica unos niveles diferentes de
autoridad textual que pertenecen a la esfera simbolica masculina, como son el analisis y
el estudio. Con esta cita, impone su nivel de resistencia al poder patriarcal, no solamente
ha impuesto su autoridad al viajar sola, sino que, una vez transgredido su poder por el
hecho de viajar y escribir, transgrede tambien mediante la forma de su discurso ya que
implica que sus descripciones de sus viajes no van a ser subjetivas o sentimentales, sino
analiticas y racionales. Este mismo pensamiento lo ratifica en su tercer libro al expresar
que el viaje que ella propone es un viaje de conocimiento. De esta forma, compara la
experiencia en cada lugar o ciudad que visita con libros abiertos que hay que leer al pasar
por ellos (210).
Otra forma de expresar la autoridad intelectual que propone de Burgos, la hace
mediante el intento de derrumbar los idolos que tradicionalmente han sido impuestos a
las mujeres, como por ejemplo, Santa Teresa de Jesus, a la que llama “neurotica” (Por
Europa 251). Para de Burgos, la figura de Santa Teresa de Jesus no es el emblema
distintivo de la mujer intelectual y sabia que revoluciono su tiempo y organizo una
congregacion de mujeres nunca antes pensada, sino que es el simbolo que el poder
patriarcal institucionalizado utiliza para revalorizar a la mujer beata, catolica y tradicional
cuyo mito, la autora desea derrumbar.75 El hecho de llamarla neurotica ejerce un efecto

75 Jean Franco en su libro Plotting Women. Gender and Representation in Mexico, dice
que el discurso mistico es propio de la mujer y como tal, esta fuera de lo analitico e
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de resistencia e impone un poder mediante el derrumbamiento de la vision tradicional
patemalista impuesta a las mujeres. De Burgos mediante esta critica, asigna nuevos
modelos basados, no en la devocibn y el catolicismo, sino la intelectualidad, la vision
analltica y la cultura. De esta forma, son frecuentes los ejemplos que la autora propone
de mujeres, que por alguna razbn u otra, considera que son la representacion del modelo
que plantea. Desde su primer libro, Por Europa, en el que se siente orgullosa de que haya
en Espana mujeres medicos como Concepcion Aleixandre (88), que haya mujeres
periodistas y de letras en Italia (338), llega a la conclusion de que la modelo, patron a
seguir, debe ser una mujer con las cualidades de Matilde Serao (242), una persona culta e
instruida que ha luchado por reivindicar los derechos de las mujeres.
En su tercer libro, Mis Viajes p or Europa, a su vez, propone a una mujer liberada
en todos los aspectos sociales y con absoluta igualdad de derechos frente al hombre (99).
De esta forma, da ejemplos concretos de mujeres que, o bien han combatido y luchado
por defender el feminismo y legalizar los derechos de la mujer como Anna Carlota
Leffer, o bien, mujeres que han establecido un poder de resistencia al poder tradicional
masculino en el campo de la cultura. Este caso, se manifiesta en la figura de Ellen Key a
la que la autora considera mas apta que cualquier hombre para recibir un premio Nobel
(164-5). De esta manera, su libro no es solamente una forma de resistencia al poder
establecido, sino una critica hacia las decisiones tomadas por el poder patriarcal en el

intelectual. Frente al discurso mistico, esta el trabajo intelectual que propone sor Juana.
De esta forma, propone dos vertientes en la figura de sor Juana. Mientras que la primera,
la mistica, es aceptada por la sociedad y no rompe la especificidad de lo femenino en la
sociedad patriarcal que le toco vivir, la segunda, la intelectual, es reprimida porque si
implica un resquebrajamiento del sistema patriarcal en cuanto a su representacion de lo
femenino. Carmen de Burgos solamente ataca lo que representa la primera sor Juana.
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campo de la cultura y una articulacion de un discurso de poder, pues se otorga a si misma
la autoridad de juzgar y plantear el camino a seguir.
Ademas de las formas de resistencia al poder establecido que propone Foucault,
por las que se parte de esta nocion de resistencia y se establece una autoridad que lucha
en contra del poder patriarcal establecido, en algunos libros de viajes se percibe otra
caracteristica que Sara Mills denomina: patriarcalismo. Segun Mills, para poder luchar en
contra de este poder, es importante establecer unas restricciones propias que se ajusten a
la produccion literaria de mujeres en relacion con el poder patriarcal. De esta manera,
Mills afirma que en la literatura de viajes de mujeres se ha adoptado un modelo de
representacion del patriarcalismo y utiliza la definicion por la que Chris Weedon: “ see
partriarchy as a set o f institucional structures and representational practices which
<rest... on the social meanings given to biological sexual difference>“(2).76
En este sentido, en los libros de viajes de mujeres, se percibe esa relacion de
poder que ejerce el sistema social patriarcal en la mujer de clase media o media-alta que
viaja al extranjero y como ese poder patriarcal opresivo actua en las escritoras y en su
produccion marcando una diferenciacion de genero. En Cartas sin destinatario, expone
que el efecto del poder patriarcal en el hecho de viajar y escribir se plasma en: “decir
todo lo que llevamos en el fondo de la conciencia con el dualismo de los sentimientos y
la razon, en las mil sensaeiones hijas de la pluralidad de nuestro espiritu” (6). Esta
76 Lo que Sara Mills intenta expresar en su libro es que no es necesario crear una teoria en
la que se haga una conspiracion de lo masculino frente a lo femenino; sino establecer una
teoria, como sugiere Weedon, en la que se pueda explicar como y por que las personas se
oprimen entre ellas. Al mismo tiempo, es necesario que esta teoria sea subjetiva y que
incluya los pensamientos inconscientes y las emociones que pueden ocurrir en las
relaciones de los individuos y la sociedad (Weedon 3).
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pluralidad de espiritu, de lo racional y lo sentimental es la simple oposicion de lo
masculino y lo femenino que Mills establece como la confrontacion de genero. La
representacion de la dualidad es una tecnica muy recurrente en todo tipo de g&iero
literario escrito por mujeres durante fmales del siglo XIX y principios del XX. Como ya
se ha mencionado anteriormente en este trabajo, esta dualidad representa la afirmacion de
la autora en cuanto a su genero, pero a su vez, representa una excusa narrativa por el
hecho de irrumpir en el discurso masculino. De esta manera, se utiliza las formas propias
de la escritura masculina para establecer una autoridad textual y las femeninas para
resaltar las cualidades establecidas por el discurso patriarcal para las mujeres y paliar el
efecto subversivo de su representacion como sujeto activo de una narracion.
Por el simple hecho de viajar y escribir, se disipa la confrontacion de genero y la
autora impone una superioridad y una autoridad textual porque escribe de la persona que
escribe con conocimiento los hechos que describe en sus libros. Por otro lado, de Burgos
propone como elemento necesario para hacer un libro de viajes, alguna de las
caracteristicas que el discurso patriarcal considera propias de la escritura de mujeres
como la ingenuidad. De esta forma, concluye diciendo: “el alma se reviste de una
ingenuidad, sin la cual no podria escribirse un libro de viajes” (7). Es decir, una de las
cualidades femeninas, es la unica imprescindible para escribir un libro de viajes. De esta
forma, no solo impone una confrontacion de genero, sino que establece una superioridad
textual. La autora autoafirma su texto al proponer unos parametros textuales, que han
sido considerados por el discurso patriarcal como propios de la mujer, como los unicos
realmente necesarios para escribir un libro de viajes.
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En este sentido, Gabriela Pozzi seflala que en los textos de viajes de Carmen de
Burgos, la autora textual mantiene una dualidad discursiva “aun cuando desempefia las
actividades masculinas (publicas) de viajar y escribir, en la intimidad sigue siendo
<femenina> (domdstica); y aqui, en la esfera privada, reside al principio su subjetividad,
ya que solo en este entomo, y muy brevemente, nos habia la narradora de si misma”
(301). Para Pozzi la tension producida por la mezcla de los dos discursos, se resuelve en
el momento en el que la autora textual femenina protagoniza la narracion y lleva “su vida
intima a la esfera publica” (301).
Carmen de Burgos, no solo protagoniza su viaje, sino que incorpora su vida
privada e intima a la esfera publica. En este sentido, son frecuentes las alusiones que la
autora revela sobre su lugar de origen. Andalucia esta muy presente en la memoria de de
Burgos y la muestra como el lugar primigenio y ancestral donde encuentra la paz de su
alma. Su infancia en Rodalquilar (Cartas 300) esta presente en las distintas formas en que
la autora describe en sus viajes desde las playas de su hogar en Andalucia (Por Europa
134), hasta sus recuerdos de ninez en Almeria (Por Europa 501). De esta forma, su vida
se convierte en punto de referencia y esto constituye otra forma de adquisicion de poder.
De Burgos presenta estos aspectos de su vida personal y los traslada al terreno
publico para presentar una voz subjetiva que se desplaza a territorios publicos como la
politica, en el caso de la ley del divorcio, o la cultura, en el caso del analisis de las obras
de arte. A su vez, se apropia de discursos de poder patriarcal, teorias cientificas o
estadisticas, para apoyar sus propias ideas. Ejemplo de ello es la explicacion que hace la
autora de los avances en el estudio de la oceanogratia para el avance tecnico en la
instalacion de tendidos electricos y para la mejora en la pesca (Por Europa 157); o
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tambien, la exposition que hace la autora de los distintos idiomas que se hablan en
Belgica los cuales los muestra de forma cientifica, mediante estadisticas y cuadros de
porcentajes de hablantes (Cartas 81). El hecho de expresar su pensamiento y sus
creencias, ya sea en temas culturales, como politicos o religiosos es importante porque
confiere a su texto un caracter cientifico y, por extension, le confiere autoridad narrativa.
Maria Fawley analiza esta autoridad cultural que representan los textos de viajes de
mujeres inglesas en la epoca victoriana y explica que:
Travel conferred on many Victorian women a measure o f cultural
competence that derived not from education but from experience. And as a
mode o f experience through which they gained the authority to write about
culture, travel was empowering. Travel enabled many Victorian women to
gain the experience necessary to win a new find o f recognition for
themselves. (24)
En prim er lugar, a pesar de que Carmen de Burgos e incluso, las viajeras
victorianas posean una educacion mas o menos adecuada, muestran en sus escritos un
conocimiento producto de la experiencia para paliar el efecto de incursion en el terreno
propiamente masculino. Este hecho muestra una autoridad cultural que parte de una
restriccion discursiva. Como dice Frawley, la mujer viaja y plasma sus interpretaciones
del m undo visitado, no como una representacion de su nivel de formacion intelectual o
educativa; sino por la experiencia personal del viaje. Por su parte, Carmen de Burgos
combina la autoridad del conocimiento directo; en otras palabras, del derivado de la
experiencia del que habia Frawley con una educacion formal. Ello le perm ite crear un
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discurso que es a la vez serio, en el momento en el que se apropia del discurso masculino
y tambien ameno, puesto que estaba dirigido a un publico femenino.
A su vez, segun explica Frawley, tambien representaba una conexidn con ese
sector de la sociedad al que iban, indirectamente, dirigidos estos textos: Las mujeres que,
como las escritoras viajeras, sufrian carencias educativas. Paulatinamente y por diversas
razones, estos textos adquirieron popularidad y la sociedad comenzo a reconocer su
importancia por medio de la creacion de revistas especializadas en viajes. Este es el caso
del tercer libro de viajes de Carmen de Burgos que su exito fue tal que en un ano se agotd
la edicion se tuvo que re-editar. En Espana, esta popularidad es palpable en cuanto a la
proliferacion de articulos de periodicos destinados a los viajes de mujeres intelectuales a
otros paises y la creacion de secciones en los periodicos destinados a cronicas de viajes;
como por ejemplo, las secciones de viajes de los periodicos Blanco y Negro, donde
escribio asiduamente Emilia Pardo Bazan y Carmen de Burgos, el diario E l Imperial, en
el que todos los lunes habia una seccion de viajes donde Pardo Bazan publicaba sus
viajes, al igual que lo hacia en La Ilustracion Artistica. Tambidn Sofia Casanova
publicaba asiduamente en el ABC sus cronicas de viajes y, finalmente, La Esfera o el
Heraldo de M adrid que reservaba un lugar para que Carmen de Burgos publicara sus
impresiones y articulos de viajes.
En segundo lugar, se manifiesta mediante la percepcion de una voz cientifica que
pretende ser objetiva, en cuanto a la exposition de aspectos de la vida economica,
cultural y politica de los paises a los que se viaja. En este sentido, en el primer libro,
Carmen de Burgos mantiene una posicidn de autoridad, en el sentido de que sus
divagaciones en temas relacionados con el mundo cientifico o cultural, la lie van a decir,
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indirectam ente, el cam ino que han de seguir los estudios cientificos: “Tengo fe en que la
ciencia eum plira su m ision de librar al hom bre de la hasta ahora inevitable enferm edad,
de la vejez, de la ruina del organism o, de la decrepitud y las influencias funestas de los
m icrobios, verdadero m undo de invisibles diablillos, destructores del cuerpo que les da
vida” (28).
En su segundo libro, su autoridad cultural esta establecida. A si, analiza los
procesos sociales y politicos de los paises y m ediatiza una organizacion politica socialista
republicana. C ritica abiertam ente la organizacion politica belga y los problem as de sus
obreros “que no tienen una situacidn tan ventajosa como a prim era vista puede creerse;
pero la soportan mds fdcilm ente que los m eridionales sufren la suya” (50) y aboga p or un
socialism o que esta latente en la sociedad y que a pesar de que “las m edidas legislativas
pretenden im plantarse [en contra del socialism o en Belgica] abortan, com o atentatorias a
la libertad” (84), al igual que expresa su ideal socialista de progreso en la form a del
partido socialista belga del que dice: “no com ulga en su m ayoria en las doctrinas de
C arlos M arx. Elios no quieren suprim ir la propiedad, sino que el trabajador sea
propietario... tienden a m ejorar la condicion de los obreros y trabajan activam ente para
conseguir la reglam entacion del trabajo, la inspeccidn en los talleres y todas las
reivindicaciones necesarias” (137).
En M is Viajes p o r E uropa, la autoridad discursiva ha abarcado m ayor cantidad de
cam pos, incluido el de los proyectos de trasform acion econom ica. P or ejem plo, en
D inam arca habia sobre el bienestar colectivo y la prosperidad que producen las
sociedades colectivas que “han desarrollado la industria de la le c h e ria ... El gobiem o se
preocupa por proteger los intereses de los pequenos industriales, ahogados por el
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desarrollo de las grandes em presas. Los subvenciona, les proporciona herram ientas y les
hace los pr^stanos necesarios” (98-9). T odas estas incursiones en el m undo politico de los
paises europeos tienen un claro fin: abogar p or una sociedad republicana dem ocrdtica de
corte socialista. Es por ello, que no se puede considerar sus descripciones objetivas, sino
con pretension de objetividad. Lo m ism o hace E m ilia Pardo B azan en P o r la E uropa
catolica, pero en sentido opuesto. Si bien C arm en de B urgos aboga p o r u n sistem a
socialista, Pardo B azan critica este sistem a que queria “ suprim ir la p ropiedad privada,
naeionalizando el suelo y los m strum entos del trabajo, y que no sabem os si todavia
llegara a im plantarlas, pues es poderosisim o alii- las hum ildes instituciones cristianas de
m utual idad y cooperacion agricola vinieron a po n er dique a la o la invasora-“ (77). El
objetivo de Pardo B azan es exaltar el catolicism o belga y derrum barlo de sus m itos
aneestrales, m ostrandolo com o un sistem a de gobiem o m odem o que trab aja por y para el
pueblo y que defiende la m ejora educativa de to d o s los estratos de la sociedad.
E n segundo lugar, en los relatos de viajes de C arm en de B urgos se percibe la
autoridad cultural historica y artistica. En este sentido, son innum erables las citas y
referencias que la autora hace a los distintos estilos artisticos de la ep o ca y an aliza con la
autoridad del experto en arte, las diferentes tendencias y estilos, h asta el lim ite de analizar
los detalles de un cuadro o un a escultura. Al m ism o tiem po, se p ercibe un cam bio en la
form a de representar el arte. M ientras que en el p rim er libro explica y describe las obras
de arte o los edificios con una tecnica m as de observador extem o, en su segundo libro,
analiza cuadro a cuadro los detalles especificos de cada uno y de su estilo y en el tercer
libro, analiza de form a m as profunda su opinion del arte y el artista (1 32-33) y de los
diferentes m ovim ientos artisticos com o el neoclasicism o o el rom anticism o (120).
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Al m ism o tiem po, com enta algunos hechos historicos ocurridos en los paises que
usa predm bulo, En el caso de P or Europa, desde el principio, com ienza a divagar sobre
su aversion hacia la m onarquia. E sta situacion, la lleva a exponer, la situacion politica
espaflola bajo las diferentes m onarquias y, de una form a directa y subjetiva, im pone su
visibn personal sobre el hecho de que la m onarquia es la responsable de la ausencia de
progreso en el pais (13). En C artas sin destinatario, el tono general del libro en cuanto a
los procesos historicos es diferente. A pesar de que analiza el efecto que la politica del
D uque de A lba y el em perador C arlos V ha dejado en la im agen de E spana para los
belgas, su analisis es m as bien una alocucion de la responsabilidad de los belgas para que
asum an su culpabilidad en los hechos politicos, al igual que Espana. De B urgos propone
que se m ire la historia, no desde el pasado, sino del presente en adelante puesto que
anquilosarse en un pasado poco fructifero, degenera la conciencia intelectual del hom bre
y no ayuda al progreso de la hum anidad. Carm en de Burgos no necesita detenerse en un
pasado estancado y sin esperanza porque: “El espiritu hum ano no se aviene a la
inm ovilidad. N ecesitam os la innovation. C am inar, cam inar siem pre” (36). Para la autora,
solo se puede innovar un pais y a sus gentes si se tiene una conciencia de avance a un
futuro m ejor.
E n cuanto al su tercer libro, las im plicaciones historicas son diferentes p or varios
m otivos. E n prim er lugar, tiene una tendencia m as m arcada hacia la rev o lu tio n social y
se percibe en el texto de form a m as directa. Un ejem plo de ello es la form a en la que
propone la reform a econom ica de los paises a base de la co n fiscatio n de los bienes de la
iglesia catolica (172-73) y sus criticas en contra de la tirania m onarquica son muy
directas (204); pero sobre todo, su situacion ante el estallido de la P rim era Guerra
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M u n d ial hace qu e su discu rso se co n v ierta autom & ticam ente en un d isc u rso de au to rid ad
al ser ella testigo privileg iad o , Su au to rid ad la m arc a co n el sim p le h ech o de co n v ertir su
ex p erien cia personal p riv ad a en u n a e x p erien cia p ublica. T ien e la au to rid ad del que
particip a y, a su vez, del que sufre las am en a zas del p roceso b elico al se r to m a d a s (ella y
su h ija) p o r rusas y, p o r ende, en em ig as de A lem ania. T o d o este ca p itu lo se co n v ie rte en
un ejercicio diferen te en el qu e se e x p erim e n ta u n a ex p lo sio n de sen tim ien to s an ti-b elico s
y an ti-g erm anicos y, a p esar de que se c o n v ierte en d o cum en to h isto ric o d e p rim era
m an o , qu e im p rim e a la h isto ria rasg o s p ro p io s d el d iscu rso fem en in o , es su b jetiv o y esta
lleno d e em otividad.
E sta auto rid ad cultural, en alg u n as o casio n es se eq u ip ara co n la te o ria del p o d er
colonial de S ara M ills. E sta critica co m b in a la teo ria de la resiste n c ia d e F o u cau lt y la
te o ria del patriarcalisrn o con el p o d er co lo n ial, S u estu d io se c e n tra en los relato s de
v iajes d e in g lesas a alg u n p als b a jo el d o m in io co lonial de G ran B retan a. Si b ien , las
circu n sta n cias h isto ricas esp an o las n o p erm iten q u e e x ista u n a lite ra tu ra de v ia jes de tipo
c o lo n ialista al estilo ingles y la ep o ca es d istin ta e n la m ay o ria de lo s c a so s,77 en los lib ro s
de v iajes a E u ro p a de las esp an o las, si se p ercib e u n a fo rm a de p resen ta r alg u n as de las
socied ad es eu ro p eas co n u n sen tid o p a trio tic o q u e d en o ta u n a s sim ilitu d es, a la h o ra de
d e scrib ir la sociedad a la que se viaja, con el d iscu rso c o lo n ial b ritan ico . H ay q u e p a rtir

77 Jo an T o rres-P o u en su articu lo E l viaje a o rien te en la litera tu ra fe m e n in a espanola:
C arm en de B urgos, A u ro ra B ertra n a y R o sa Re g a s, estab lece q u e si se p e rc ib e u n a
p o sicio n co lo n ialista en relacio n co n el m u n d o Islam ico. P ara T o rres-P o u e sta visio n
co lo n ial del Islam no es m as que u n a fo rm a d e co n stru ccio n de un d isc u rso en el qu e se
“h a co n fig u rad o la im ag en de u n a a lterid ad , unas v eces rech a za d a y o tras acep tad a, p ero
siem pre in v en tad a” (48) de u n p ueblo. E n este sen tid o , los relato s de viaje d e esp a n o la s al
m u n d o islam ico si presen tan u n as cara c te ristic a s c o m u n es al d isc u rso co lo n ial de las
escrito ras inglesas.
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de la base de que en Espafta no habia, en ese m om ento, un sistem a de poder colonial que
conllevara a una relacion de superioridad permanent©, uniform e y estable, com o en el
discurso de las escritoras anglosajonas, todo lo contrario, en esa epoca se vivia la
desilusion producto de los acontecim ientos de 1898. Sin em bargo, en las narraciones de
viajes de espanolas, si se percibe algunas m anifestaciones sim ilares a las producidas en
los escritos de las inglesas en cuanto a la relacion colonial y a las relaciones de
superioridad e inferioridad.
L as caracteristicas principales que se m anifestan en el sistem a de poder colonial y
que se perciben con m as firecuencia en los libros de viajes de espanolas son dos. En
prim er lugar, la posicion de superioridad cultural y social de la escritora frente al nuevo
entom o y, en segundo, la em patia con el oprim ido o desfavorecido social. E sta ultim a
m anifestacion representa la posicion del anti-conquest de la que habia Pratt. Es decir, la
narradora se encuentra con una realidad opresora hacia algun sector de la sociedad y por
encontrarse, ella m ism a, en una situacion de opresion de genero, sim patiza con los
individuos a los que afecta la opresion. Su discurso, de esta form a, se convierte en un
texto que apela contra las opresiones producidas, com o explica M ills: “ in the process o f
interaction o f colonial textual constraints and constraints o f gender” (40).
E sta em patia con el desfavorecido social proporciona un aspecto m uy interesante
dentro de la produccion de C arm en de Burgos. Si bien la autora sim patiza con los
deprim idos y discrim inados de las sociedades europeas, no lo hace con los de las
sociedades islam icas. Segun Torres-Pou, en la novela, En la g u erra , la autora no
sim patiza con la m ujer islam ica, com o lo hace con las m ujeres europeas que se
encuentran en situaciones de discrim inacion social. Todo lo contrario, presenta a las
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m usulm anas como “salvajes sedientas de sangre que, llevadas de su odio religioso, gozan
torturando a los soldados” {En la Guerra IX). De esta forma, Torres-Pou revela que su
aversidn a las musulm anas llega hasta el lim ite de “desm itificar la im agen tradicional con
que le discurso oriental!sta ha descrito la belleza y sensualidad de la m ujer m usulm ana”
(42). Torres-Pou indica que este proceso es la consecuencia del proceso de aceptacion y
rechazo de esa realidad m ora que lleva dentro el espaftol (42). Ese proceso de aceptacion
y rechazo de esa realidad innata del espanol hace que el discurso se convierta en un
discurso colonial, en el sentido pleno de la palabra, en el que se inventa una realidad
social y se produce un alejam iento del narrador con la verdadera realidad existente.
E sta aversion al m undo islam ico es patente en los libros de viajes de Carm en de
B urgos en los que exph'citamente hace responsable a la herencia arabe del retraso cultural
que sufre la m ujer en Espana. En este sentido, com o se ha m encionado con anterioridad,
describe a las m ujeres andaluzas com o victim as de ese “fatalism o m usulm an” {Por
Europa 15), que sufren la tortura de la dependencia matrim onial absoluta y que aceptan,
“sin deseos ni esperanzas, m altratadas por sus m aridos... la m as estupida de las
resignaciones” {Por E uropa 15). De esta form a, es evidente que la poca sim patia que
siente de B urgos por la m ujer m usulm ana esta estrecham ente unida a su “resignacion
estupida”

a

unos

convencional i sm os

m atrim oniales

que

la

autora

intenta

desesperadam ente borrar de la sociedad espanola.
A pesar de que de B urgos intenta rescatar aspectos favorables de la cultura arabe
com o la limpieza: “Pienso con deleite en los banos de los judios, en los blancos velos y
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en las abluciones de los arabes!” (P o r E uropa 13),78 es palpable el to n o general de
desprecio h acia la cultura arabe qu e se extiende, no solo a la m ujer, sino a otros
m arginados sociales com o los niftos. L a autora los m uestra de fo rm a p ey o rativ a al
m encionar los desfiles de D, C arlos de B orbon en la ciudad de Lido: “ M arch a delan te un
p equeno m o rito ... feo com o todos los de su raza, el chiquillo m arch a contento, ju e g a y
salta con m uestras de alegria grotesca. E s la im agen de los b u fo n es de las an tig u as cortes”
(C artas 450). E n este sentido, la au to ra ad o p ta un a posicion de su perioridad cultural, en
la que se percibe u n a superioridad en cuanto a la c o n stru ctio n del y o narrativ o frente al
otro. A si, G abriela P ozzi identifica ese otro, segun el discurso n acio n a lista y colonial,
com o ese ser o sociedad inferior, infantil o con caracteristicas cercan as a la an im alidad
(302).
P or otro lado, D e B urgos, en algunas ocasiones, m antiene u n a p o sicio n de
superioridad cultural frente a sociedades europeas. A pesar de que su m isio n en sus viajes
a E u ro p a es encontrar y an alizar las sociedades que p u dieran ser m odelos p ara E spana, la
autora m uestra un patrio tism o ex altad o qu e hace que su discurso tom e u n a p o sicio n de
superioridad cultural. En este sentido, en su p rim er libro, a p esar de que el tono general
de este es de adm iracion a las sociedades que v isita, se percibe alg u n a de esas n o tas de

78 El tem a de la aversion racial de C arm en de B urgos es un tem a m uy p e c u lia r y a la vez
controvertido. Si bien, m anifiesta u n rech azo com pleto a la cu ltu ra arabe, m u estra una
adm iracion absoluta por la ju d ia . E ste es un aspecto insolito puesto que am bas culturas
discrim inan a la m ujer en sus sociedades y m u estra un a su b o rd in a tio n al ho m b re en casi
todos los aspectos de la sociedad (con la u n ica d iferen cia de la polig am ia m usulm ana). La
autora intenta rescatar el p asado h istorico ju d io y resaltar la h eren cia ju d ia qu e perv iv e en
E spana, sin ten er en cu en ta que la h eren cia m u su lm an a es m ucho m as evid en te y palpable
que la ju d ia y form a parte co n stitu tiv a del caracter del espafiol y, esp ecialm en te del
andaluz.
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superioridad espaftola. Un ejem plo de ello es al describir la ciudad de Pan's que, a pesar
de ser la cuna del republicanism o y de la libertad, es considerada por la autora inferior a
algunas ciudades de Espana en los medios de comunicacion: “El m ovim iento y el ruido
son aqui atronadores: los om nibus y los tranvias, m as caros y m alos que los nuestros”
(36). E sta critica llega hasta el punto de reprochar una form a de explotacion humana:
“Entre tanta anim acion y lujo, pasan no pocos carros arrastrados por hom bres,
espectaculo desagradable y de desdichado contraste” (37). Para la autora Francia es
equivalente a extravagancia, lo considera un pais sin moral, ni form acion espiritual que
solam ente se sustenta del dinero. Concluye diciendo: “Por mi parte cuanto m as veo a
Francia m as am o a nuestra tierra; no se me ocultan sus defectos, pero al lado de la
civilizacion francesa com prendo m ejor sus virtudes” (60).
E sta form a de patriotism o que exalta una supuesta superioridad nacional, tam bien
se extiende a los m useos de los que piensa que: “despues de haberse extasiado dias
enteros en nuestro M useo de Prado, ninguna m aravilla de pintura pude sorprendem os”
(61). En Italia, a pesar de que para de B urgos representa la tierra de sus “ensuefios” (167),
destaca un aspecto curioso. La autora resalta: “Yo pienso a veces que N apoles es tan
herm osa porque guarda las huellas de la raza espanola” (218). E sta cita, m arca un claro
chovinism o hacia lo espanol del que piensa que en todo lo bueno hay una raiz espanola.
En su segundo libro de viajes. Cartas sin destinatario, m uestra la inferioridad de
las gentes de los Paises Bajos en todos los estratos de la sociedad, si el com erciante
falsifica los ingredientes de la cerveza para enriquecerse (82), el obrero es com parado a
una m aquina con un instinto grosero y dom inado unicam ente por las necesidades basicas:
“comer, beber y dorm ir todo lo que pueda” (139). Para de Burgos, el belga “tienen una
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m entalidad muy inferior a la de los espanoles; no lee. no se interesa por nada artistico, el
alcohol le dom ina dem asiado” (136). En su visita a Holanda, tam bien m enciona la
tnferioridad de sus m ujeres que parecen anim ates pensadas y lentas (256). E n su ultim o
libro, las referencias se atenuan en Suiza o D inamarea, ya no se percibe una posicion ni
de superioridad, ni de inferioridad; sino que la autora utiliza una tecnica de asim ilacion
con las realidades de Espana. La diferencia m as m arcada la da el paisaje y la diferencia
de luz. M ientras que en los Paises Bajos, todo se "‘tine de 3011” (93), la autora anora los
calidos colores espanoles y las diferentes tonalidades del verde de los cam pos (94).

L a superioridad que se crea en los textos de viajes de m ujeres, no es solam ente
una superioridad de tipo cultural; sino tam bien de genero. En el caso especifico de
C arm en de Burgos, esta superioridad de genero esta presente de form a m arcada en su
libro M is viajes p o r E uropa en el que la autora contrapone los atributos y caracteristicas
de las m ujeres alem anas con las dem as europeas y, especialm ente con las suyas propias.
A la alem ana le otorga una serie de atributos m asculinos y hace com entarios como:
“M uchas jovenes llevan solas sus barquillas, y las guian y las im pulsan con un arrojo
m asculino” (II, 26) o tam bien: “Tan fiiertes son ellas y tan rubios y delicados ellos, que a
veces, cuando los veo rem ar ju n to s en las barquillas, no se distinguir bien el sexo” (II,
27). Su descripciones son sobre todo peyorativas; “O bservo que son m enos bellas que las
inglesas” (26). Estas m ujeres a los ojos de la autora son fanaticas, m ilitaristas y sin
sentim ientos m aternal es puesto que no lloran a sus hijos cuando van a la guerra, sino que
lo festejan; es decir, son m ujeres carentes de fem inidad y por ello, m asculinas, prim itivas,
anim ales y brutales. A estas m ujeres, que adoptan unos atributos m eram ente m asculinos,
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se contrapone la vision del yo. La autora asum e la doble posicidn m asculina-fem enina.
La narradora-autora, se apropia de las caracteristicas m asculinas en el hecho de ser la
viajera, protectora, escritora e intelectual, pero, a su vez, sus caracteristicas fem eninas
sobresalen en el texto. En este caso especifico de la Prim era G uerra M undial, su
fem inidad se hace m ucho m as presente en el m om ento m ism o en el que no solo se siente
protectora de su hija, sino que siente m iedo, se encuentra en una situacion de peligro y, lo
que es m as im portante, siente la necesidad del hogar. Su naturaleza m aternal se agudiza
y, por extension, sus atributos fem eninos tam bien. La autoridad textual, ahora no solo es
una apropiacion de lo m asculino, sino que inserta lo fem enino y esto es realm ente
im portante porque equipara al m ism o nivel de poder las dos form as sexualizadas.

A su vez, se equipara lo m asculino a la guerra, la m uerte y la intolerancia y lo
fem enino a la inteligencia, la lucidez y la tolerancia. E lla es pacifista y tolerante con los
oprim idos, en contrapositio n con los “salvajes” alem anes (50). E sta caracteristiea es
evidente al tratar todos los aspectos de A lem ania en relacion con referentes m asculinos,
sus m ujeres son m asculinizadas, el paisaje se m uestra con adjetivos de referente
m asculino “crecen los arboles corpulentos y la v eg eta tio n es lujuriante” (II, 9), los
edificios com o catedrales, que en otros paises se describen con exaltaeion, en A lem ania
la catedral de C olonia “es una jo y a cara y p esan te...[d e] linea severa, augusta, grandiosa,
pero que tiene algo que agobia: dogm a, religion positiva, in q u isitio n , c a r e e r (11-2),
dom inios propios del am bito m asculino. En defm itiva, la autora propone un cam bio
radical y subversivo al otorgar una superioridad de genero a la m ujer. De esta forma,
relaciona los atributos m asculinos a la anim al idad y a la m uerte y m uestra la superioridad
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de lo fem enino en relacion con la vida, con la racionalidad y la tolerancia; p o r ejem plo,
In glaterra es placida, m elancolica (II, 86) y Portugal tiene las connotaciones m as
evidentes de esa fem inizacion. D e B urgos com enta que C oim bra “es la ciudad m adre, la
ciudad tradicional, la que sirve de cim iento y fundam ento a la n acio n alid ad ” (II, 149), ya
que p ara la autora, Portugal era m odelo de m od em id ad y lu g ar d onde se habian
conseguido un proceso de dem ocratizacion m as im portante que en E spana.
E n cuanto a la m anifestacio n em p atia co n el oprim ido, B enedicte M o n icat sugiere
que la m u jer en cualqu ier civilizacion estaba destinada a p ro teg er el genero hum ano
debido a los atributos que el d iscurso patriarcal decia que eran pro p io s de su genero,
com o la tem u ra, la com pasion y la delicadeza. E ra, p o r ello, que a la m u jer se le
reservaba el papel de civ ilizad o ra del m undo y de otras m ujeres (56). Si bien, era la
civ ilizad o ra del m undo, debia, a su vez, ser la portav o z de esa civ ilizacio n en los estratos
sociales que m as lo necesitaban: los m as desfavorecidos. P o r ello, las v iajeras se
convertian en lo que P ratt den o m in a “ las exploradoras sociales” (160).
L a viajera, en su m isio n de acercam ien to a los estratos m as b ajo s de la sociedad,
se ded icab a a v isitar carceles, hospicios, orfanatos, cam pam entos, p lan tacio n es de azucar
y lugares propios de con g reg acio n es de m ujeres com o conventos, asilo s o escuelas. A su
vez, segun Fedler, la m u jer ten d ia a en fatizar los: “fam ily and relational values; getting
along w ith groups, friendship, especially o th er w om en, custom s, dom estic circu m stan ces
(14). E s p o r ello, que son frecuentes los com entarios, el analisis y las d escrip cio n es de
estos sectores de la sociedad m as m arg in ad o s y discrim inados.
A cau sa de la m arginacion social que sufre la m ujer, en cu en tra en estas visitas una
form a de criticar a la sociedad p atriarcal que m antiene en u n a m arg in acio n o p reso ra a
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ciertos sectores de la sociedad y que no hace nada porque salgan de esa situacion de
m arginacion. A su vez, esas visitas constituyen un alivio personal e individual, ya que,
por m edio de estas criticas, expresa una situacion de discrim inacion y de olvido social a
unas personas que, al igual que las m ujeres, se encuentran m arginadas dentro de la
sociedad. Es por ello que las escritoras al prestar m ayor atencion a las sociedades de
m ujeres, extienden esa critica a la situacion particular de la discrim inacion de genero.
L a m ujer al sim patizar con los m arginados sociales, hace que su discurso se pueda
analizar segun la teoria que Pratt denom ina “contact zone.” Pratt la define com o: “social
spaces w here disparate cultures m eet, clash, and grapple w ith each other, often in highly
asym m etrical relations o f dom ination and subordination” (4). En este sentido, la autora de
la narracion de viaje funciona com o un agente observador y critico de una situacion de
diferencia social que se produce bajo unos param etros de opresor-oprim ido. El opresor
seria la sociedad patriarcal que perm ite y no corrige esa situacion de discrim inacion hacia
el oprim ido y el m arginado social. La autora se acerca a esa sociedad rechazada y se
produce el proceso de concienciacion de la “contact zone.”
C arm en de B urgos describe un pasaje en el que el acercam iento que tiene la
autora a un barrio m arginado de la sociedad es m uy peculiar y posee una doble
perspectiva. En su visita al barrio de M arailles en Bruselas, p or un lado, m antiene una
posicion de em patfa con estas gentes que es propio de los libros de viajes de m ujeres: “es
el barrio pobre de Bruselas, el barrio de la m iseria, de la suciedad, de las gentes de
m alvivir. Ese barrio que no se sabe com o y por que subsiste en las ciudades m odem as”
{Cartas 119). Su em patia va hasta el punto de la critica a las sociedades que perm iten que
exista esa m arginacion; pero por otro lado, m antiene una posicion parecida al discurso
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colonial britanico del que habia Pratt, puesto que se percibe un atisbo de superioridad en
el que la autora critica esa situacion de opresion con las caracteristicas del discurso
patriarcal colonial masculino, Pasa de la critica a la sociedad, que se tiene por m odem a y
que perm ite que existan esos barrios m arginales, a la vision peyorativa de esas gentes,
propia del discurso colonial m asculino, donde llega al extrem o de com pararlos con
“jaurias de perros” (120). N o se percibe esa em patia con esta gente que vive en los
suburbios en condiciones infrahum anas, todo lo contrario, la autora m uestra a una
sociedad con rasgos feroces: “U na m ultitud de gentes, con caras de ebrios, han salido de
las casas y nos han seguido gritando y gesticulando... corrian detras del coche com o si
nos fuesen a acom eter, con los punos am enazadores” (119-20). En este sentido se aprecia
un m iedo ante el peligro que supone el salvajism o de una com unidad. La autora m uestra
senas del terror que le produce estas gentes, que estan descritas com o salvajes. Este
episodic se asem eja a la situacion de peligro que siente M ary K ingsley cuando visita un
poblado de canibales (248-9).79 E sta escritora en su viaje a A frica, m uestra en esa ocasion
a estos pueblos com o salvajes y con atributos de anim ales, al igual que hace Carm en de
Burgos. A su vez, en este episodio no se percibe acercam iento hum anitario por parte de la
autora, sino la necesidad de salir lo antes posible: “Por fortuna, la m ala im presion se
desvanece pronto. La G ran Plaza de B ruselas es una de las cosas m as bellas que he
contem plado” (120). A pesar de la duplicidad de este episodio, D e Burgos m antiene, en

79 Esta vision de m iedo ante lo salvaje de una com unidad en los libros de viajes de
m ujeres en el periodo colonial britanico no es frecuente y M ills asegura que: “This is
unusual, since only rarely in w om en’s travel w ititng is danger from ‘savagery” so clearly
described.” (163). Tanto K ingsley com o C arm en de B urgos expresan un m iedo al peligro
de estas gentes y los describen con rasgos anim alisticos y salvajes.
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su totalidad, esa nota de em patla del discurso fem enino. Esta com pasidn es doble, por un
lado, su acercam iento esta directam ente relacionado con la m ujer en si y su situacion
social, cultural o politica en el pais analizado; y por otro esta relacionado con el oprimido
o el desfavorecido social.
La m iseria social constituye un tem a recurrente en sus escritos. Por un lado, es el
vehiculo de critica hacia la religion que beneficia a los ricos en detrim ento de los pobres.
El Papa: “El padre com un de los fieles no ve m as que a sus hijos bien vestidos; a los que
llegan gozosos a sus pies, los deSnudos, los tristes, los h am brientos... esos no tienen
entrada cerca de el” (C artas 383). A su vez, ese favoritism o hacia los ricos lo m uestra la
autora al decir: “en la religion de los soberanos se consienten divorcios, se anulan
casam ientos, se santifican despotas, se perm ite todo; lo estrecho, lo inm utable, la punta
del em budo es para el pueblo, ese debe respetar la santidad de los sacram entos m ientras
m uere de ham bre y de m iseria” (P or E uropa 101); y, finalm ente, propone com o solucion,
su pensam iento socialista de reparticion de las riquezas de la Iglesia: “T odas las riquezas
de los tem plos italianos, repartidas entre el pueblo, y todos los conventos e iglesias
puestos a disposicion, harian que nadie careciese de albergue y desapareciera en un dia la
m iseria de la bella Italia” (Por E uropa 254).
La pobreza constituye tam bien una critica directa a la sociedad que no sabe
repartir bien sus riquezas. El ejem plo m as evidente es la descripcion que hace de Burgos
de una ciudad tan rica com o N apoles en la cual: “la iglesias y m useos guardan m illones;
la tierra florece sin esfuerzo; el subsuelo encierra m aravillosas riquezas; el cielo esta
enam orado de la m as bella ciudad que alu m b ra... y sus hijos padecen la m as espantosa de
las m iserias... com o en nuestra A n d a lu c ia ...” (Por Europa 222). Pero la m iseria y
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p o b re z a n o es solo de A ndalucia, sino que al d e scrib ir la aflu en cia de g en te d e los M o n tes
de P ied ad d e B ruselas, se d a cu en ta qu e en p aises tan d esarro llad o s e c o n o m ica y
cu ltu ralm en te co m o los P aises B ajos, tam b ien h ay m arginacion: “ u n a la rg a fila de
m u jeres palidas, con vientres ab u ltad o s, v ien tres de m iserab le, e sp e ra to d o el d ia tu m o
p ara d ep o sitar p aq u ete s d e ro p as, m an tas, ab rig o s, todo eso que es m as p re c iso q u e las
alh ajas y q u e no sale de las casas h a sta q u e el fan tasm a del h am b re crece y se ag ig a n ta ”
(C artas 140).
U n a v ez d escrita la m iseria, en term in o s g en erates, p asa a d e sc rib ir la m iseria de
las m ujeres. C ritica al p u eb lo fran ces q u e co m p ad e ce a la em p eratriz E u g e n ia d e M ontijo
p o r sus circu n sta n cias e sp eciales d e v iu d a d e N ap o le o n y vu elv e la v ista a la v e rd ad era
m u jer qu e h ay qu e com p ad e cer: “ a u n a p o b re m u jer p rem atu ram en te en v eje cid a, q u e con
un nino en brazo s y otro co g id o a las fald as m e h a p ed id o v arias v eces lim o sn a” (C a rta s
460). E sta m u je r que p o r c ircu n sta n cias reales: su m arido , p escad o r, h a m u e rto en el m ar,
y ella tien e que p ed ir lim o sn a p a ra d a r de c o m er a sus hijo s, es la v erd a d e ra d esfav o rec id a
social y es la que p reten d e d efender. T am b ien d ed ica p arte de su n a rra c io n a co m en tar
ho sp icio s de n in o s desam p arad o s y a la so cied ad que no h a sab id o in teg ra rlo s en un
am b ien te m as fam iliar (C a rta s 12). E ste ataq u e se h ace d irecto al d e sc rib ir los asilos y
h o sp itales en S uiza, en los q u e D e B u rg o s com enta: “ rep resen tan la m ise ria de la
sociedad, q u e crea la c a sa de to d o s p o rq u e ca d a u n o no p u ed e ten e r su c a sa ” (M is via jes I,
51-2).
O tro asp ecto qu e llev a a la m arg in a c io n son las e n ferm ed ad es m o rta le s de la
ep o ca co m o la tu b ercu lo sis que tien en un pap el fu n d am en tal en los lib ro s de v iajes p o r la
relacio n d irecta que esta en ferm ed ad tien e en los m arg in ad o s sociales: los n in o s, jo v e n e s
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y m ujeres. De B urgos com enta el Congreso sobre tuberculosos que se realizd en Paris a
principios de siglo com o la esperanza en la m ejora de la m edicina (P or E uropa 29);
tam bien describe el Castillo del m arques da B acalhoa en Portugal que ha servido de
refugio a los niflos tuberculosos: “ jSu unico bien! Se ve que el castillo tiene al fin un
destino regio al darse asi a esas criaturas m iseras” (M is viajes II, 259). En este sentido, se
trata de nuevo de la m anera en la que las m ujeres ratifican su autoridad al entrar en la
esfera publica. L a m ujer tiene m ayor conocim iento de los aspectos sociales y, por lo
tanto, esta m as capacitad para crear e im plem entar soluciones y criticar a la sociedad que
perm ite esas injusticias, de una form a m as abierta.
Trata el tem a de la situacion del m inero, que es m ostrado de una form a inhum ana,
igual que una m aquina que se la reem plaza cuando desaparece. D e B urgos ataca a:
L a hum anidad [que] debiera avergonzarse de sus m in a s... para los que fue
tan escasa parte de ese oro, en las fam ilias ham brientas y ansiosas, en los
hom bres enferm os y m uertos en este trabajo tan cruel, aranando la tierra,
cargados com o brutos, deshecho el organism o con los venenos del metal.
Siento el dolor de todos. (M is viajes, 181)
Esta cita ejem plifica perfectam ente la em patia de la autora hacia un sector de la sociedad
rechazada y m anifiesta, de form a analitica y jerarquizada, una autoridad textual que actua
directam ente en el lector por m edio de la com pasion con ese sector m arginado. D e esta
form a, se m anifiesta prim ero, criticando a la sociedad que perm ite esa situacion, despues
describiendo las condiciones en las que trabaja el m inero y, finalm ente, se herm ana con el
en el dolor de su situacion. Del m ism o m odo, se com padece de la situacion del pescador
y lo expone en los m ism o term inos, prim ero denuncia su situacion econom ica real: “su
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jo m al rara vez llega a dos coronas diarias, aunque la cifra de los rendim ientos de la pesca
del bacalao se elevan de seis a siente m illones de coronas al anos” (M is viajes /, 274-5) y
despues se com padece de su situacion em ocional: “queda en el alm a com o una pesadilla
el espectaculo de su m iseria” (M is viajes I, 277).
En cuanto al acercam iento a los problem as relacionados directam ente con las
m ujeres, Shirley Foster dice que el genero era un factor m uy im portante en el punto de
m ira de la viajera: “As m ight be expected, the women pay close attention to dom estic
concerns and aspects o f social or in stitutional life relevant to their sex” (6). A hora bien,
Foster indica que especialm ente estas se interesaban por los estratos de la sociedad en los
que las m ujeres se m antem an aun m as m arginadas: “there was a strong and sym pathetic
interest in the plight o f prostitutes and their treatm ent by m ale-centered value system ”
(8). L a p ro stitu tio n constituye un elem ento en el que de B urgos se detiene a describir en
sus viajes com o form a de renovar la sociedad y m ostrar la realidad que se esconde detras
de la fachada que encierra esa profesion. La descripcion que la autora hace de la vida de
las prostitutas tiene un m om ento algido en el pasaje del asesinato de una prostituta en
Paris y la descripcion de la m orgue donde esta su cadaver. Esta descripcion que m antiene
un tono naturalista, choca contra los sentidos y abre una ventana a la incom unicacion y
pasividad de la sociedad hacia estas m ujeres producto de esa ineficacia y falta de cultura.
Su descripcion tom a tonos de alegato como: “ jN adie viene a reclam arla!... jC uantas de
estas infelices perecen del m ism o modo! jA susta pensar que no hay una persona que se
preocupe de ellas! Un cadaver insignificante que nadie am a ni nadie busca y ante el cual
pasam os con indiferencia o rep u g n an c ia ...” (Por E uropa 119); para la autora “la
sociedad entera es la culpable” (Por Europa 119).
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A sim ism o, habia de las m ujeres andaluzas que viven m altratadas por sus m aridos
{Por E uropa 15); pero sobre todo ataca a la m ujer que no se educa y se m antiene aislada
dentro de los canones im puestos a su genero p o r el sistem a patriarcal. H abia de la m ujer
vulgar que “ahoga el genio y lo d estru y e... hay una casta de m ujeres que con ser
honradas, o sea no tener un am ante, se creen con derecho a envenenar la v id a de sus
esposos con celos y exigencias; ser puercas, derrochadoras y m al educadas, com o si no
tuviesen m as deber que la fidelidad m uy discutible” {Por E uropa 454). L a autora lucha
po r conseguir los derechos de la m ujer y, a su vez, por lograr una sociedad donde exista
m ayor igualdad sexual. Para C arm en de Burgos, esas condiciones solo son posibles si se
com ienza por im plantar una m ejora en la educacion de la m ujer. U na vez que la m ujer se
eduque, puede conseguir que se la respete y valore com o se m erece. En definitiva,
C arm en de B urgos consigue un a autoridad discursiva al sim patizar con los sectores m as
m arginados de la sociedad y a que produce una em patia en su publico fem enino y, a su
vez, su discurso adquiere poder al tratar estos tem as en los que las m ujeres tienen m ayor
conocim iento. De esta form a, su discurso tiene autoridad al entrar en la esfera del
dom inio publico.
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C A PITU LO 4
E L “ W O M A N LY WEAKNESS” O EL D ISC U R SO DE LA FE M IN ID A D
C on el term ino “w om anly w eakness,” m encionado en la introduccion, K aren V eit
define la idea de utilizar el discurso de la fem inidad de Sara M ills en el que se enfatizan
las cualidades fem eninas im puestas por el discurso m asculino dom inante, para ganar
autoridad discursiva (V eit 117). A finales del siglo X IX y principios del siglo X X , a la
m ujer de clase m edia se la confm aba a una serie de actividades dentro de la esfera de lo
privado, lo espiritual y de lo m oral dentro del grupo fam iliar; en otras palabras, todo lo
que tuviera que ver con el m undo interior (M ills 94). N o hay que olvidar que a la m ujer
se la veia dentro del sistem a patriarcal com o un objeto en lugar de un sujeto. E n este
sentido, es m uy curiosa la posicion de E lizabeth B ohls porque opina que si la m ujer debia
representar el papel de objeto estetico del discurso m asculino, esta se debia de autoadom ar. E ste auto-adom o no solo era fisico, en cuanto a los atributos ex tem o s de la
m ujer; sino que su adom o se extendla al terreno intelectual. E s decir, p ara B ohls, la m ujer
incluia un auto-adom o que d enom inaba el “beauty o f m ind.” E sta belleza intelectual tenia
la finalidad de producir un efeeto en el receptor m asculino (3). E ste efecto era la
concienciacion de que la m ujer, no solo ten ia que ser b ella fisicam ente ante los ojos del
hom bre, sino que su belleza tam bien se ex tendla a su intelectualidad. D e esta form a, la
representacion que la m ujer hace de si m ism a en sus escritos es un a m anera de
reivindicacion de su posicion com o sujeto pensante. A si pues, las escritoras incluian en
sus producciones narrativas el auto-adom o extem o que tendia a enfatizar sus facultades
intelectuales.
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El concepto de auto-adomo fisico que analiza Bohls, se percibe muy someramente
en los libros de viajes de Carmen de Burgos y, cuando se observa, la autora lo hace para
exaltar, de una forma patriotica, su espaftolismo. Un ejemplo de ello se percibe en su
prim er libro, cuando de Burgos se describe fisicamente en su visita al Papa. La autora
resalta: “Veo que muchas damas se fijan en mi m antilla... Yo he recordado que soy
espanola, y solo me faltan los claveles rojos para ir a la Plaza de Toros” (383). Lo que si
resalta, de forma habitual, es, por un lado, el “beauty o f mind” o, en otras palabras, la
belleza intelectual y el efecto que produce esa belleza intelectual de las mujeres a las que
la autora describe y, por otro lado, el aspecto propiamente fisico de algunas mujeres
europeas. Uno de los casos mas evidentes de las descripciones de las mujeres extranjeras,
lo encontramos en su tercer libro. La autora describe a la mujer sueca y una vez descritos
los canones de belleza de los nordicos, pasa rapidamente a evaluar “la belleza intelectual”
de estas mujeres que tienen “una solidaridad extrana en las mujeres que unas y otras se
disculpan, se salvan, se ayudan” (I, 195). En este caso especifico, Carm en de Burgos
pretende m anifestar un anhelo de reivindicacion de la mujer por medio de la union entre
mujeres.
A su vez, la autora formula una reivindicacion social que aboga por una igualdad
de la m ujer con el hombre en temas tan candentes en la epoca como el derecho de las
mujeres a practicar deportes:
Hay una vida muy pura y muy honrada; los hombres se avergiienzan,
como las mujeres, de la falta de castidad, como debe suceder en un pudor
real y una logica perfecta. Unas y otros aman mucho los sports, la vida al
aire libre, la pesca, la natacion, las excursiones a las m ontanas y los juegos
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entre la nieve. Sus energies se gastan y se multiplican a un tiempo en estos
ejercicios, y los hombres se envanecen de ser puros para crear una familia
sana y dichosa, (1 ,196)
Carmen De Burgos, no s61o aboga por la igualdad en la educacion fisica de ambos sexos,
sino que expone un problema basico en cuanto a los atributos que el discurso masculino
dominante ha establecido como propios para el hombre. En este sentido, la autora
propone que el hombre adopte las normas establecidas para el “angel del hogar” para
crear una igualdad en la que la norma sea una norma de etica femenina. En este sentido,
el hombre ha de ser casto y puro puesto que ello, llevara a crear una familia “sana y
dichosa” Las implicaciones de esa subversion son poco habituales en la narrativa de
principios de siglo XX y confieren al discurso de Carmen de Burgos una autoridad clara
y directa ya que la castidad, la pureza y la honra han sido desde los comienzos de la
literatura en espanol y, sobre todo en el siglo de oro, los atributos a las mujeres a las
mujeres y, ahora, mediante esta descripcion de los noruegos, insta a que, si se quiere
llevar a cabo ese anhelado perfeccionamiento de los vinculos familiares, corresponde al
hombre, en las mismas condiciones que a la mujer, aportar los mismos valores que habian
sido tradicionalmente asignados solamente a las mujeres.
En cuanto al papel de la mujer dentro de la sociedad noruega, la autora comienza
ese capitulo con las descripciones fisicas de las mujeres noruegas a las que gustan
vestirse de colores vivos en verano (I, 193) y tomar “banos de sol y de nieve, en los que
se exponen desnudos a los rayos debiles de su sol” (I, 193). La autora pretende producir
una nota discordante al discurso tradicional dominante en relacion con las normas
morales y sociales de la buena mujer y esposa. La desnudez es natural a los ojos del
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noruego y se extiende a una visidn completamente igualitaria en terminos femeninos. Es
por ello que Carmen de Burgos en estos tres libros de viajes no recurre de forma habitual
al recurso del auto-embellecimiento ya que no lo necesita,
En relacion al tema de la domesticidad, en la literatura espafiola de viajes hay un
caso muy peculiar, Maria Lejarraga (G. Martinez Sierra) en uno de sus libros de viajes, El
peregrino ilusionado propone una controversia en cuanto a este tema. El peregrino
viajero a su llegada a Bruselas se encuentra con una joven con la que conversa y le
manifiesta su amor. Esta eonversacion fluye dentro de los parametros del discurso de la
domesticidad desde el primer momento; al preguntarle el nombre de la dama, el peregrino
establece los parametros del discurso patriarcal en cuanto al objetivo de la mujer:
‘^Como te llamas? -Marta. -Tienes un nombre que dice hogar y paz” (16). Pero el tema
se complica al pasar a temas mas espirituales o intelectuales. La autora propone una
revision interior de un problema social. Mediante una eonversacion sobre la poesia se
llega a la definicion del caracter del espanol y, con ello, a los problemas de base que
existen en Espana.
-Tu debes ser poeta. -^Acaso no te gusta? -M e da miedo. -jMiedo
la poesia! -L a poesia, precisamente, no; algunas noche leo versos
en un libro que tengo en el cestillo de labor... lo que me da miedo
es la inquietud; ademas tu eres espanol, y dicen que por aquella
tierra sois excitables e intolerantes. ^Has visto en el Museo el
cuadro de La furia espanola!
El Peregrino toma a suspirar; la novia le mira mas bien
desconcertada; cambian algunas mas palabras sin sentido; luego
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ella se aleja tranquilamente, y el Peregrine, vidndola alejarse...
siente al mismo tiempo un alivio grande y una pena honda. Asi
despierta de su primer suefio, (20>
A la joven, no le da miedo la poesia, puesto que dice que al mismo tiempo que hace sus
labores del hogar, lee poesias; pero lo que le da miedo es la inquietud del hombre espanol
y mas todavia la intolerancia de los espanoles. Y este es, en defmitiva, el temor que tiene
el peregrino, y que se extiende a la sociedad espanola: la intolerancia y la excitabilidad
del espanol En el segundo encuentro con una mujer, el narrador entabla una
conversation con Carlota, quien representa la sabiduria y la razon: “Eres sabia en
palabras todas dulces, y sin embargo, hay en ellas un dejo que me suena a razon” (25). El
discurso de Martinez Sierra (Maria Lejarraga) tiene la peculiaridad de conceder a sus
personajes femeninos una autoridad de la que carece su personaje principal masculino, el
peregrino. Esto lleva consigo una propuesta en terminos femeninos de valoracion de un
discurso tambien femenino.
Los temas relacionados con el espacio domestico son importantes en los libros de
viajes de mujeres porque como dice Pratt:
domestic setting have much more prominent presence in the
women’s travel account than in the men’s (where one is hard
pressed indeed to find even an interior description of a house) is a
matter not just of differing spheres of interest or expertise, then,
but o f modes of constructing knowledge and subjectivity. (157)
Dentro del discurso de la domesticidad el traje y la indumentaria de las mujeres,
tanto de la narradora como de las mujeres a las que describe, son un lugar comun en
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todos los textos de viajes escritos por mujeres y prentenden, segun Pratt, ser un simbolo
de liberacidn de la mujer para algunas mujeres (167), Asi, al igual que el caso de las
vestimentas de las mujeres peruanas que describe Flora Tristan, anteriormente
mencionado y las descripciones que hace Lady Mary Montagu de los trajes de las
mujeres turcas, los cuales las envuelven de tal manera que ni siquiera sus maridos las
reconocerian en las calles. Esto sirve para protegerlas porque, de esta forma, ningun
hombre se atreve a meterse con ellas porque podrian ser su esposa, su madre, hermana o
cualquier familiar. Para Montagu “this perpetual masquerade gives them entire liberty of
following their inclinations without fear of discovery” (111).
En el caso de los tres libros de viajes analizados de Carmen de Burgos, esta
foncion es diferente puesto que la autora no viaja a un pais en el que por la construction
politica, social o cultural se mantenga una subordination acusada de la mujer. De Burgos
viaja a paises considerados mas liberales en terminos politicos-culturales y, sobre todo,
sociales, donde la mujer, en la mayoria de los casos, tiene mas derechos que en Espana y
participa de la vida publica con mas libertad y asiduidad. Es por ello que la funcion que
las vestimentas tienen en los relatos de viajes de espanolas a Europa, no sirva como
simbolo de liberation de la mujer en los terminos que lo describian Tristan y Montagu,
sino para resaltar una caracteristiea social. Asi es el caso de Gregorio Martinez Sierra en
su libro Kodak romantico.80 En el se destaca el papel de las vestiduras de la mujer para

80 Gregorio Martinez Sierra era el marido de Maria de la O Lejarraga a la que se le
atribuyen la mayoria de los libros publicados bajo el nombre de su marido; entre ellos
constan varios libros de viajes como; La feria de Neuilly de 1901, El peregrino
ilusionado de 1908, Granada de 1901, Kodak romantico de 1921 y Espana: Andalucia
de 1930. La autora, no solo firmaba con el nombre de su marido, sino que tambien
utilizaba el nombre de Maria Martinez Sierra para muchas de sus publicaciones.
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confeccionar un referente que resalta los valores tradicionales espanoles. De esta forma,
al describir a las ancianas inglesas que viajan por Europa pretendiendo fmgir una
juventud pasada, la autora piensa que: “no hay espectaculo mas doloroso que el de un
rostro de mujer que acaso fue bonita, cuando en el otono de su vida se obstina en fmgir,
con una mueca fatigada, la luminosa sonrisa de mayo” (22). Ese luto que ilevan las viejas
inglesas por dentro, a pesar de sus vivos colores en el vestir, los contrapone con el
simbolismo del canon tradicional de la anciana espanola: “jOh, las viejas de Espana, esas
quietas senoras, que apenas alcanzado el linde de su estio, asumen con tan admirable
resignation en la austeridad del ropaje negro, y hacen a su feminidad el supremo
homenaje de una abdication easi orgullosa!” (22).
Tambien es muy interesante el caso de Emilia Pardo Bazan para quien el tema de
la vestimenta cumple multiples funciones. Si bien en su libro Por la Europa catolica
describe la moda en los grandes almacenes belgas que “son- en humilde y baratoreproducciones de los grandes Almacenes de Paris” (84), utiliza la descripcion detallada
del ropaje como una excusa para exaltar el sistema socialista catolico y el regimen de
cooperativas, puesto que la primera cooperativa que se convirtio en “precursores del
socialismo belga son tejedores ganteses” (85). A su vez, la nota principal en el tema de la
vestimenta, la expresa en el libro Cuarenta dias en la Exposicion de 1901, en el que
dedica dos capitulos enteros a explicar las secciones de ropa antigua y modema en los
pabellones de la exposicion de Paris de 1900. En este libro, Pardo Bazan confiere a su
discurso sobre la historia de la moda femenina autoridad y prestigio: “Es el genesis y el
analisis del objeto, que nos preparan a comprenderlo; sistema que considero acertado
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desde el pimto de vista del estudio, y que, por medio de los innumerables Museitos
salpicados aqui y alii, modifica el aspecto de la Exposicion” (94). De esta forma, la
moda, no es solo interesante, sino que forma parte de un discurso femenino que merece
un espacio propio dentro de la Exposicidn Universal como una “una manifestacion social
y artistica” (104).
Por su parte, Carmen de Burgos no es ajena a los canones propios del libro de
viajes de mujeres a los que se tenia que ajustar e incluye freeuentemente alusiones a la
indumentaria de las mujeres europeas con una doble intencion. Si bien era consciente de
que su publico era mayormente femenino y queria acercarlo a temas que le pudieran
interesar mas, tambien era consciente de la irruption que estaba haciendo dentro del
discurso masculino por el simple hecho de escribir y por su posicion de autoridad textual.
Mediante las descripciones consideradas tipicas de las narraciones de mujeres para
mujeres, la autora pretendia un doble proyecto. Por un lado, intentaba validar su discurso
mediante la autoridad que le proporciona su genero y, por otro lado, ampliar el campo de
esa autoridad por medio de la apropiacion de territorios masculinos.
El efecto del “womanly weakness” valida su discurso en cuanto a la vision de la
mujer en terminos femeninos al describir las normas esteticas y los canones de belleza
establecidos para las mujeres. De Burgos se sirve de las descripciones fisicas del traje y la
indumentaria de estas para ofrecer una vision de la mujer contemporanea, unas veces para
resaltar su espaholismo y otras para criticar la decadencia de Espana. En este sentido, las
descripciones de la vestimenta le Servian para asegurar su autoridad discursiva en temas
meramente conectados con la mujer y, una vez conseguido esta, otorgaba a su discurso
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una autoridad, en terminos del discurso masculino, al discutir temas relacionados con los
problemas sociales y politicos de Espana.
En Por Europa, las alusiones al modo de vestir son variadas. En primer lugar,
exalta el papel de las costumbres folkloricas cuando describe a las mujeres italianas
vestidas con sus trajes tipicos y alude que “presta este traje algo tan puro, tan elegante,
que cada una de estas muchachas reidoras y ligeras, con sus zagalejas de colores y sus
collares de vidrio recuerda la enamorada Graciella de Lamartine, que va a entonar su
melancolica romanza a la orilla del encantado golfo” (215-16) y a que “se necesitarfa ser
muy fea para no parecer hermosa con este traje” (215). Asimismo, se lamenta de que en
Espana se haya perdido una tradicion que apela a la belleza y al romanticismo y que
solamente se usen los trajes tipicos “para bailes de camaval” (215); de este modo, la
autora apela al rescate de las tradiciones nacionalista del pais.
Tambien describe el traje de las encajeras italianas ambulantes que visten con
gracia y colorido y que llegan a convertirse en senora, esposa o amante del artista del
taller y salvaguarda de este en momentos dificiles (347). En este sentido, mediante la
descripcion de un traje, la autora alude a la mujer trabajadora y companera del hombre.
Asi, el vestido es el marco enunciativo de una labor social: la industria encajera; y esta a
su vez, enmarca a la mujer como protagonista de la misma, en situaciones especiales ya
que, una vez que esta ocupa una posicion de companera en el trabajo del marido, dueno
del taller, puede sustituirle si este faltase puesto que habria conseguido la preparacion
necesaria para poder desempenar el mismo papel que el. Este protagonismo es doble, por
un lado, proporciona una actividad laboral aceptada para las mujeres de su tiempo, pero
a su vez, reivindica un papel protagonico dentro de la escala social, al proporcionarle a la
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mujer el rol no solo de ayudante y compafiera del maestro artesano del taller, sino que,
con el “car&cter endrgico” (347) de estas mujeres, se convierten en cabeza de familia en
los momentos dificiles.
En su segundo libro se percibe cierto escepticismo a la hora de describir la
vestimenta de las mujeres europeas. Si bien no deja de lado su espafiolismo al mostrar
que las mujeres de Brajas “debajo de ese abrigo llevan un traje semejante al de las
mujeres del pueblo espanol: falda, armilla, delantal grande y panuelo del talle cruzado
sobre el pecho. Guardan un selto de las costumbres espanolas que se ensenorearon un dia
en todo el mundo” (22), a su vez, hace una critica en la que menosprecia el aspecto fisico
inmediato que proporcionan estas mujeres que visten por fuera un abrigo que es: “la
representacion de las brujas tal como las concebia el idolatrico y supersticioso
catolicismo de la Edad Media” (21).
De los aspectos meramente indumentarios, ensalza la comodidad de algunas
vestimentas, para hacer una critica a las modas espanolas que estan sujetas a un
estancamiento producto de una moral obsoleta. Las damas holandesas van a bafiarse a las
playas con unos “vestidos blancos muy largos, muy envolventes; nada de cefiidos ni
semidesnudos” (259). Estos trajes que se diferencian de los de las noruegas, que exponen
sus cuerpos desnudos al sol y los de las espafiolas, que tienen que sufrir la ridicula fama
de elegante en las playas y se sacrifican dentro de ajustados corses, sin poder sentarse en
la arena y con zapatitos de raso (259), establecen unas normas de moda que la autora
desea imponer. Para de Burgos las holandesas recurren a la sencillez y a la comodidad en
el vestir sin perder, por ello, los atributos morales de la epoca, que si pierden las
noruegas, y sin ajustarse a unas normas ridiculas de una moda convencional y absurda,
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como las espanolas. De esta forma, el traje se convierte en una forma de liberacion, como
aludia Pratt, en el sentido que libera a las mujeres espanolas de la mental idad tradicional
del casticismo a ultranza y de unas modas que no van de acuerdo con el ritmo de la
sociedad,
Otra caracteristica del discurso de la domesticidad es el tema alimenticio que
forma una parte esencial de este discurso y que no se produce de forma recurrente y de la
misma forma en las producciones literarias realizadas por hombres. La narrativa de viaje,
por la concepcion en si de este tipo de produccion, apela a las descripciones de las
costumbres de otros pueblos y el sistema alimenticio es una forma mas de esa
descripcion. Mientras que las referencias a las comidas en la literatura de hombres se
hace de forma superficial describiendo algun restaurante o reunion ocasional en algun
lugar, las descripciones sobre comida, platos tipicos, etc en los libros de viaje de las
mujeres suelen ocupar una parte mas relevante dentro del cuerpo del texto.
En el caso de Emilia Pardo Bazan, esta hace constantes referencias a la
degustacion de algun manjar. En Cuarenta dias en la Exposicion alega: “Para gobiemo
de los viajeros recomiendo el chocolate de Astorga, y el de Leon tambien. Solo en estos
dos puntos se pude tomar algo que no sea teja molida o almagre ahumado” (6). De esta
forma, para realizar un viaje, segun Pardo Bazan, se debe comenzar por un deleitoso
tentempie y, por ello, cuando llega a San Sebastian va a: “las sesiones de pasteleria
francesa, donde se encuentra a la crema enterita” (13), al bizcocho y los chocolates (6465) e incluso dedica un capitulo entero al papel de la comida en la Exposicion (55-61).
En Por Europa catolica el tono de las descripciones de la comida cambia, en este libro la
autora intenta mostrar la decadencia de Europa en cuestiones alimenticias y resalta su
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espaflolismo; en Burdeos alega: “Anticuados est&n aqui en Burdeos los hoteles por otros
muchos conceptos. La comida, reducida a veinticuatro platos que turoan, es de una
monotonia insufrible... cuanto m&s retumbante sea el nombre en la lista jpeor! Huevos
pasadosy lomoasado; lodem&sesfarsa” (111).
Para Carmen de Burgos el tema de la comida no es tan importante como para
Pardo Bazan. A difereneia de 6sta, de Burgos se centra m&s en los aspectos sociales que
llevan intrmsecos las costumbres alimenticias porque es m&s directa a la hora de expresar
la labor social que quiere mostrar y, a su vez, su posicidn social, no tan privilegiada como
la de Pardo Bazan, le impide saborear una serie de lujos o costumbres asociadas a la
aristocracia. Es evidente que Emilia Pardo Bazan manifiesta claramente en su obra su
posicion privilegiada ya sea desde los trenes de primera, los restaurantes de lujo o los
hoteles de la mas alta calidad. Critica los servicios de primera clase, pero deja entrever
que si ellos, los privilegiados, se quejan de la mala organizacion, peor deben estar los de
“abajo.” Sin embargo, en los libros de de Burgos no hay criticas a hospedajes, trenes o
vicisitudes del trayecto per se, todo lo contrario, alaba la puntualidad de los medios de
comunicacion, la comodidad de los hotelitos o albergues en los que se hospeda y, sobre
todo, se centra mas en el aspecto humano y en las relaciones sociales que establece en
cada rincon por el que pasa. De esta forma, las alusiones a costumbres propias de la
aristocracia como saborear un chocolate o las exquisiteces de las dulcerias, no entran
dentro de su discurso.
Uno de los casos en los que habia de algun elemento relacionado con la comida es
en Mis viajes por Europa, en el que de forma costumbrista relata la comida tipica de los
italianos: la pizza, y la forma en la que la comen los italianos, sin necesidad de cubiertos
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y sin un protocolo establecido. Esta descripcion tiene un proposito fundamental; criticar
la diferencia de clase. De Burgos termina su descripcion diciendo: “en ese momento son
ricos, son senores, no necesitan nada... un instante despu£s vendran a sacudir el polvo del
abrigo de su excelencia pidiendole un sueldo para la otra comida” (219-20). Es evidente
que las descripciones y la critica social que hace la autora son desde abajo, desde el mas
desfavorecido. La empatia que indirectamente proyecta de Burgos hacia las clases mas
pobres es uno de los aspectos mas caracteristicos de las narraciones de viaje de mujeres.
La autora se pone al mismo nivel del menos privilegiado, para extender este acercamiento
al problema de las mujeres que se encuentran en una situacion desfavorecida socialmente
por el hecho de ser mujeres en una sociedad patriarcal.81
Un caso aparte es el de Emilia Pardo Bazan. Debido a su clase social, aristocrata
adinerada, su posicion se asemeja mas a la masculina. Pardo Bazan no analiza el
problema de la discriminaeion social en sus libros de viajes de la misma forma que lo
hacen algunas escritoras, que por su posicion social tienen mas en comun con los
desfavorecidos. Todo lo contrario, su critica a este estrato de la sociedad en sus libros de
viajes a Europa, la hace desde fuera, desde una posicion de superioridad. A diferencia de
Pardo Bazan, Carmen de Burgos si se encuentra mas cercana a los personajes que
describe. De Burgos manifiesta la discriminaeion de genero y tambien critica su situacion

81 Como se ha mencionado anteriormente, Carmen de Burgos solamente mantiene esa
empatia con el desfavorecido en las sociedades europeas o con la comunidad judia, caso a
parte es el tratamiento que da a los arabes y en especial a la mujer arabe. La aversion que
siente la autora hacia los arabes se atribuye a la idea que tiene de que parte del
estancamiento cultural y, sobre todo social del pueblo espanol, se debe a la herencia
arabe.
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social en una sociedad tradicional como la espanola, en la que una mujer de clase media,
que tiene que valerse por si misma con su trabajo y esfuerzo. es mal mirada.
Nos obstante, la referencia a la alimentacidn, que esta directamente conectada
con la educacion de la mujer, la hace de Burgos cuando describe la forma en la que se
alimentaban los ciudadanos de la antigua Pompeya. La autora pretende educar sobre los
aspectos fundamentales de la alimentation y la higiene, este ultimo tema es una de las
grandes constantes de sus primeros dos libros:
Y eran higienistas estos pompeyanos. Sus comidas presenta una
formula de las mas sanas: <de la ova a la mele>, en latin <ad ovo,
ad mala>, o sea: <desde el huevo a las manzanas>. Ya
comprendian las propiedades alimenticias del huevo propias para
asimilarse y preparar el estomago a recibir cames y pescados; ya
sabian favoreeer al final la digestion con el acido saludable de la
manzana. (Mis viajes, 284)
La higiene, el cuidado de la casa y la matemidad eonforman otro de los elementos
del discurso de la domesticidad. Carmen de Burgos, si bien en su primer libro expresa
unas nociones de la mujer superior en terminos de una sencillez y temura primitiva en la
figura de Natalia Vallina, hermana de un preso politico que dedica absoluto cuidado a
este, muestra esta sencillez hasta el limite de la racional idad. Por un lado, es el prototipo
de “excesiva sensibilidad femenina” (127), pero por otro, es el artifice del propio
pensamiento de la autora en contra de la injusticia social. En este sentido, la autora auna
las dos esferas que el patriarcado divide y expresa: ‘^Acaso es delito permitirse el lujo de
tener ideas aqui donde hay tanto cerebro vacio?” (130), o mas adelante, al expresarle la
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posibilidad de que condenen a su hermano, ia autora concluye su pensamiento diciendo:
“Veo brillar un rayo de odio en sus ojos dulces; es el germen de la protesta de toda alma
noble contra la injusticia” (130). En este sentido, la aiusion al servicio que esta mujer estd
prestando a su hermano se inscribe dentro de un discurso sentimental, con ecos de
descripciones del ser indefenso que trata de modificar la pasividad, considerada propia de
su sexo, por una actividad moral, en este caso, la concienciacion de una injusticia social.
El tema de la matemidad y de las relaciones familiares es para de Burgos un poco
mas complicado. A pesar de que su discurso mantenga crfticas profundas a la
discriminaeion que sufren las mujeres y a la necesidad de proporcionarle a estas una
educacion mas digna y completa que se equipare con la del hombre y las prepare a
defenderse en la sociedad, tambien se percibe en su discurso algunas caracteristicas del
discurso femenino tradicional en lo referente a la familia, los hijos y todo lo relacionado
con la matemidad. Desde las alusiones constantes a obras de arte de Virgenes
amamantando a sus hijos en los que representa, por ejemplo, a una joven madre quejuega
con su hijo y le proporciona amorosamente el jugo de vida (Por Europa 409), pasando
por el amor que siente por las madres (Cartas 13), hasta deflnir la matemidad en el
vientre de Eva como: “Un vientre donde la came se convierte en alma, un vientre donde
por vez primera ven los cielos y la tierra estremecidos el misterio de la encamacion. Las
entranas de mujer que primero se han abierto al amor y al dolor tienen algo de sagrado”
(Cartas 68).
Por otro lado, es interesante mencionar la actitud de la autora ante el tema de la
anoranza del “angel del hogar.” En Cartas sin destinatario dice: “A veces mi libertad me
apena. Esta libertad supone abandono, indiferencia, falta de afectos que me dominen y
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me retengan. Siento el atavismo femenino que aiiora la esclavitud voluntaria y nos irnpide
alejamos del lugar amado” (39), A estas palabras, la autora contrapone, mds adelante una
critica a esa gente que se han dejado veneer por la costumbre y han hecho de ella, una
esclavitud m&s (30). Carmen de Burgos habia de una doble esclavitud; por un lado, la
esclavitud pasiva del hogar, la espera del ser amado; y, por otro lado, habia de la
esclavitud de la costumbre. Ambas esclavitudes son pasivas en el sentido de
permanencia, de repetition y constancia, pero ella ha sabido salir de la pasividad, su
lucha diaria por establecer una mejora para las mujeres la aleja de esa esclavitud. Al
mismo tiempo, al decir que afiora la esclavitud voluntaria del angel del hogar, la autora
propone la sencillez y la falta de problemas de una situacion en la cual no se tiene que
cuestionar nada, todo viene dado puesto que se tiene una relacion de subordinacion y
donde no existe una lucha por la superacion. La vida se hace simple y sencilla. No se
tiene que pensar, solo hay que dejarse “dominar,” pero una vez, que se ha traspasado ese
estado primigenio, en el que no se tiene que cuestionar la situacion de subordinacion de la
mujer en el mundo, la autora siente esa pena que la aparta de la sencillez de la esclavitud
domestica porque, ella eligio la libertad y esta le proporciona los sin sabores de la lucha
diaria por la reivindicacion de los derechos a la mejora de la situacion de las mujeres.
En defmitiva, esa anoranza que siente por lo domestico, por la reclusion
tradicional de la mujer en el ambito del hogar, es una anoranza de la facilidad, del dejarse
llevar sin mostrar resistencia, es, en defmitiva, la pasividad de la esclavitud de la mujer
tradicional. La autora pasa del estereotipo de la pasividad de la mujer que representa el
discurso de la feminidad, a la actividad de la heroina que ha cambiado las circunstancias
sociales, puesto que critica la esclavitud de la costumbre y alega su movilidad en el hecho
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de viajar, Asi pues, de Burgos propone un discurso que, segun Mills parte de las
relaciones personales, familiares, morales y espirituales, pero que va entrando
paulatinamente en la esfera publica por el simple hecho reaventurarse en la descripcion
del viaje (95).
Otro ejemplo mas, lo muestra al describir un cuadro de la familia de Antonio
Wiertz, en el que presenta a su madre de la siguiente manera; “tiene una cara simpatica,
inteligente y energica, en la que hay rasgos del hijo. Su vestido conserve el porte modesto
de las obreras y esta ocupada en la labor con su rueca y su telar. .. Es de esas mujeres
muy protectoras, muy matemales y muy diligentes” (Cartas 159). La autora muestra la
union del “angel del hogar” con la mujer trabajadora, Anora quizas, a las mujeres que en
el porche de sus casas amasan pan y estan entregadas a sus amados y al hogar (Cartas
159), pero la experiencia cambia al ser humano y ahora descubre, conoce, la instruccion
le ha abierto las puestas del conocimiento y, por ello, de Burgos concluyen diciendo;
“^Podremos ya las que cambiamos una vez de casa y vimos las olas del mar, vivir
siempre a la orilla de un rio? Tal vez no, si hay ansia de nuevos horizontes, de nuevos
museos; seguramente cuando la curiosidad satisfecha reconcentra todos sus ideales en el
marco de unas pupilas” (209).
De Burgos establece una autoridad textual al crear un discurso hibrido que
participa tanto de lo propio de la mujer, de lo femenino, como lo del hombre, lo
masculino. La autora se reinventa en los terminos propuestos por Pratt (168). Se ha
autorrealizado en el sentido de que ha satisfecho su necesidad de curiosidad intelectual,
ha configurado un discurso producto de la mezcla de lo politico y lo personal al
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entremezclar sus anecdotas personales con disertaciones sobre la politica y la vida social
de los paises que visita y ha conferido una armonia a su discurso.
Otro de los elementos propios de las narraciones de viajes en referencia al
“womanly weakness” que analiza Bolhs y Mills y que esta relacionado con el discurso de
la feminidad es la narracidn interior. Estas narraciones interiores pretendian mostrar el
mundo interior que el discurso dominante consideraba propio de la mujer. No obstante,
en los libros de viajes propiamente dichos, no son solamente las mujeres las que
comienzan a plasmar esa vision “femenina” en sus viajes, sino que existe en la literatura
inglesa unos indicios de mostrar un viaje interior que era lo que se propoma como
modelo para las narraciones de viajes de mujeres. Mary Louise Pratt menciona el caso de
William Paterson como inaugurador del viaje interior (50). A su vez, Pratt habia de
Anders Sparrman quien, utilizaba la vision inocente y vulnerable en el proceso del primer
contacto con la cultura exterior para acercarse al lector mediante la representacion de un
heroe natural impotente, infantil, sin atributos falicos. Este narrador tenia las mismas
caracteristicas que las narradoras de los relatos de viajes de mujeres. En este sentido, a
pesar de que nunca dejaba de representarse como una imagen de conquista y posesion,
tipica del discurso masculino, tambien utilizaba particularidades consideradas femeninas
(56-57). De esta forma, el discurso de Sparrman es doble; por un lado, es inocente y
desinteresado repleto de sentimentalismo, propio del discurso femenino pero, por otro
lado, tambien es egocentrico eon muestras de deseo y lucro ya que buscaba una necesidad
masculina de superioridad de genero que debia ser satisfecha,
Para Pratt esta duplicidad en el discurso masculino respondia al sentimiento de
culpabilidad por el hecho de la conquista y la dominacion inglesa en los territorios
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africanos y asiaticos (57). Del mismo modo, esta duplicidad del los discursos en la
narrativa de viajes no es solamente propia de los relatos de hombres, sino que son
habituales en los de mujeres. Mills establece que esta duplicidad de discursos en las
producciones de mujeres hace que estas dificultades conformen un tipo de escritura que
muestra la naturaleza del discurso dominante y, a su vez, constituye una critica desde
fuera. Mills lo expresa diciendo: “constraints enable a form of writing whose contours
both disclose the nature of the dominant discourses and constitute a critique from its
margins” (23), De esta forma, la narradora adopta una doble posicion, por un lado
refuerza la vision de la feminidad y, por otro lado, representa la posicion de poder que
ejerce la narracion en cuanto critica hacia los metodos de represion, desigualdad e
injusticia que sufre la mujer.
A pesar de que esta doble vision de la que habia Pratt se refiere a escritores y
escritoras anglosajones que escribian sobre las tierras conquistadas por el Reino Unido,
esta posicion tiene una semejanza en muchas de las producciones de libros de viajes de
mujeres en Espana. El caso de Emilia Pardo Bazan es el mas radical puesto que para la
autora, la experiencia en si del viaje se realiza desde una posicion de control y de
superioridad del que nunca se aparta. En su libro Cuarenta dias en la Exposicion
mantiene el tono de superioridad propios del discurso masculino, del que ve con sus
propios ojos y del que posee el conocimiento para explicar sus percepciones: “Vi fabricar
los vidrios y me entere del procedimiento” (8). Esta superioridad del discurso de Pardo
Bazan no es solamente de genero, sino de situacion social. La autora mantiene
constantemente una posicion de superioridad de clase que llega hasta el extremo de
mostrar, en tono despectivo, superficial y desinteresado, las descripciones de las mujeres
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campesinas como; “Comadres curiosas, agasajando al seno rollizos mamones, se inclinan
para vemos y comentar nuestra preseneia” (Por la Europa catdlica, 162), Con esta cita,
se muestra como un ser diferente que produce curiosidad en esas campesinas, pero que no
participa de su realidad. Por otro lado, manifiesta esa duplicidad de la que habia Pratt al
insertar pasajes sobre la comida, la educacion de la mujer y, sobre todo, de la
religiosidad. A pesar del aparente alejamiento que produce su discurso de las formas
tipicas del discurso femenino, se presenta la critica social a la que alude Pratt que en el
caso de Por Europa catolica. En este libro Pardo Bazan legitima la posibilidad de
establecer un sistema politico catolico en Espana como el belga.
Por su parte, Carmen de Burgos mantiene un tono de superioridad en cuanto a la
posicion de sujeto digno de confianza que observa, describe y analiza los acontecimientos
historicos que preseneia. Su discurso se presenta de forma pretendidamente objetiva, para
describir el entomo que la rodea. Asimismo, de Burgos, en sus libros de viajes, muestra
esa necesidad egocentrica, de la que habia Pratt, por medio de la reivindicacion feminista.
Ademas, la autora confiere a su discurso una dualidad masculina y femenina como lo
hacia Sparrman. De este modo, se expresa en un discurso hibrido y este se muestra
expresamente en la siguiente cita: “Yo debia verlo todo con la insaciable curiosidad del
publicista, y despues de visitar escuelas y estudiar la vida modema, he ido a sonar entre
las ruinas y a euriosear al Vaticano” (Por Europa 380). Por un lado, propone un discurso
masculino de autoridad; ella es la publicista objetiva que tiene una mision acreditada por
una institucion gubemamental de estudiar los sistemas educativos de los paises
extranjeros, pero a esa labor considerada tradicionalmente masculina, rapidamente le
agrega un discurso femenino. Una vez concluido su estudio, se dedica a lo propio de su

225

genero y utiliza dos voeablos comiinmente aceptado para ese discurso: soflar y curiosear.
A pesar de que esta cita explicitamente se ajuste a la dualidad de que habia Pratt, toda su
obra de viajes responde a esa doble dualidad; si bien analiza, estudia y critica la situacion
espaflola y extranjera, tambien inserta su discurso bajo unas normativas propias del
discurso femenino, no solo en el dmbito lingiiistico, sino en el tematieo mediante el
filantropismo y las alusiones a los cuidados propios de la buena madre.
Por ultimo, es necesario destacar las numerosas alusiones referentes a su irrupcion
en el discurso dominante mediante la treta del debil o la falsa modestia: “^Que podran
hacer dos mujeres solas y sin armas?” (Mis viajes II, 55), o tambien:
y no podre corresponder a manera tan sincera, tan amable, tan
cortes, como han recibido a la compafiera lejana, que ha llegado
hasta aqui sin mas tarjeta de presentation que el eco perdido de
millares de articulos, ligeros y eflmeros, y unas docenas de libros
publicados, cosas todas que sorprende que fuera de la Patria hayan
podido hacer ambiente. (Mis Viajes II, 243)
Esta falsa modestia proyectada, solo pretendia exaltar su posicion de superioridad, no
solo a nivel nacional, sino intemacional. Por el contrario, en el discurso de Emilia Pardo
Bazan no existen alusion alguna a esa falsa modestia ya que su discurso es
completamente masculino en cuanto a su posicion de superioridad no necesita excusarse
puesto que se siente superior y no se cuestiona su discurso en terminos femeninos.
En defmitiva, con el “womanly weakness” se pretendia ganar autoridad por medio
del discurso de la feminidad mediante una serie de teenicas. El auto-adomo pretendia
enfatizar la capacidad intelectual de la mujer, los temas relacionados directamente con el
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hogar como el traje, proponian temas de interns para la mujer como la moda y la
elegancia. Una vez establecida la credibilidad textual en temas relacionados directamente
con la mujer, se introducia la critica social. En este caso, el tema del decadentismo de
Espaha o el de la necesidad de conservar las costumbres espafiolas. Este problema
bilateral de la concepcion de Espana constituia el lastre de la concepcion noventaiochista
del espafiolismo versus el europeismo. Ademas, una caracteristica primordial de los
libros de viajes de Carmen de Burgos en especial es el papel preponderante que la mujer
tiene en estos textos, ya sea como obrera encajera o textil o como artifice de liberacion de
tapujos arcaicos que reducian a las mujeres a unos c&nones de belleza obsoletos y poco
convencionales. El tema de la comida tambien estaba mtimamente relacionado con el
hogar y, no solo mostraba, de forma costumbrista, la manera de vivir de los europeos,
sino que introducia el problema social en relacion con las diferencias de clase.
Con el tema de la familia, los hijos y la matemidad, Carmen de Burgos proponia
un modelo de mujer que era la union de la tendencia tradicional del “angel del hogar” con
una mujer modema y educada que se instruyera en los principios basicos de la higiene y
la economia familiar, para que, de esta forma, partiendo de la concepcion tradicional de
la mujer en la familia, pudiera encontrar, mediante la educacion, una mejor salida a sus
necesidades, primero familiares y despues intelectuales para conseguir una plena
igualdad.
Finalmente, el discurso de la feminidad, o el “womanly weakness,” proponia una
incursion mas profunda en el mundo interior por parte de las escritoras. De esta forma,
temas como el miedo, la curiosidad, la impulsividad, el romanticismo y los celos,
otorgaban al texto una autoridad femenina que, a su vez, ilevaba implicita una autoridad
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masculina en las busqueda de superioridad de genero, deseo de lucro personal que se
percibe en las numerosas alusiones biograficas que las escritoras hacen como mujeres
excepcionales y, sobre todo, el poder que otorgaban a su discurso como una forma de
critica a los problemas de los derechos de las mujeres y de la sociedad en general.
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CAPITULO 5
ESTILO Y CONTENIDO COMO REIVINDICACION FEMENINA
A partir de finales del siglo XIX en Espana, se percibe un interns creciente entre
los lectores en adquirir lo que Catherine Banes Stevenson llama ‘‘informacion util” (6).
Esta informacion util se canalizaba mediante los libros de viajes ya que con ellos se podia
obtener informacion rapida y general sobre geografia, arte, arquitectura, botanica,
etnologia, entre otros campos. Por otra parte, este tipo de produccion literaria, mostmba
aspectos propios del modemismo al aportar de una forma un poco m&s marcada que en
las producciones de hombres, aspectos intimos y personales en lo relacionado con el
mundo de la mujer para proporcionar en el lector un interes progresivo en el texto. A su
vez, en este tipo de produccion se combinaba frecuentemente datos autobiograficos, con
aspectos psicologicos del viaje,
El libro de viajes de escritoras obtiene un mercado especifico gracias a la
creciente participacion de la mujer en esferas publicas. A partir de finales del siglo XIX,
la audiencia de este tipo de produccion literaria era predominantemente femenina, lo que
hace que las autoras de libros de viajes ajusten el contenido de sus escritos a las
preferencias de su audiencia. Tradicionalmente, se consideraba propio de la escritura de
mujeres el escribir novelas en las que la imagination y la creatividad debian de jugar un
papel fundamental. A la mujer, a finales del diecinueve, solo se le permitia escribir sobre
aquello que era considerado por el discurso masculino como “popular.” En este sentido,
segun Maria H. Frawley, cualquier tipo de produccion literaria realizada por mujeres era
considerada por los escritores como sinonimo de escritura de lo popular y, por extension,
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de segunda categoria; este tipo de escritura se contraponta con la escritura de hombres
considerada como alta literatura en el sentido de ser mas analitica y racional (32),
Ademas de esta consideracion, los relates de viajes escritos por mujeres tienen
una serie de diferencias respecto a los producidos por hombres en cuanto al contenido de
estos. En primer lugar, es importante mencionar la forma en se muestra el contenido de
los relatos de viajes. Las escritoras suelen presentar sus trabajos en generos propios de la
tradicion literaria femenina como la carta y el diario. El discurso tradicional masculino
aceptaba que la mujer escribiera cartas, puesto que el discurso dominante consideraba
que pertenecia al terreno sentimental, interior e intimo, propio del mundo de la mujer.
Ahora bien, el genero epistolar de tradicion femenina se subvierte cuando las escritoras
introducian junto con descripciones meramente paisajisticas y temas relacionados con el
hogar, juicios de valor, temas politicos y culturales del pais que visitaban (Barnes 9).82
Carmen de Burgos utilizo la forma epistolar en dos de sus tres libros, Por Europa
y Cartas sin destinatario, En estos libros de viajes, la autora intercala el analisis politico,
social y cultural con temas femeninos. De esta manera, su discurso no es tan directo
como el de los hombres. Por el contrario, su incursion al mundo masculino es mas
consciente y elaborada porque lo entremezcla con el discurso femenino tradicional. Asi,
disffaza la intromision y la adoption de los recursos conceptuales del discurso masculino.

82 El genero epistolar para los libros de viajes no es exclusivo de la literatura de mujeres,
pero es mucho mas habitual que en las producciones de hombres. A pesar de que en
Espana tengamos el caso de Jose Cadalso y su libro Cartas Marruecas, como un ejemplo
de libro de viajes en forma epistolar, son mucho mas frecuentes los escritos por mujeres.
Igual pasa en el caso de la literatura anglosajona y la francesa o italiana, en donde este
tipo de genero se utiliza con mayor frecuencia por las mujeres. Para mayor informacion
refierase a Pratt, Mills y Foster.

230

El resultado es un discurso hibrido que ejemplifica la capacidad intelectiva de la mujer, a
la vez que lleva la tradicion propia femenina a un dmbito de poder simbolico. Esta tecnica
no es exclusiva de de Burgos, Emilia Pardo Bazin tambien utiliza el genero epistolar en
uno de sus libros de viajes, Al pie de la torre Eiffel, en el que de forma menos eneubierta,
se acerca de forma m is acusada a las formas diseursivas masculino. Asimismo,
entremezcla las caracteristicas formales femeninas en descripciones propiamente
relacionadas con el imbito del hogar, las instituciones de mujeres y la educacion. Incluso
Maria Lejirraga, a pesar de la construccidn particular de sus narraciones de viajes, infiltra
un sentimiento femenino y feminista muy profundo en sus dos narraciones de viajes por
Europa.
En Cartas sin destinatario, Carmen de Burgos impregna el texto de una
subjetividad, que entremezcla con temas propios de ambito masculino. La forma epistolar
le permite combinar esa doble vision masculina y femenina. En este sentido, la autora
explica, por ejemplo, la econotma de la ciudad de Gante de la que comenta:
La primera impresidn que recibo en Gante es la de la ciudad modema,
agradable; muy comercial, con sus grandes canales navegables para los
buques de alto bordo, sus Doks y sus puentes, en los que... pasan de 1000
los vapores que entran todos los anos... Aqui se tejen las mas celebres
telas de hilo y de algodon; existen importantes fundiciones de hierro y
fabricas de maquinaria. El subsuelo es rico en fosfatos y petroleo y el
suelo produce el hilo, el algodon y la madera en cantidades
extraordinarias. Pero lo poetico de su produccion, lo que fija mi
imaginaeion en extreme, es la riqueza de sus flores. (49)
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En primer lugar, la autora comenta que la ciudad posee un puerto imponente en el que
pasan m is de mil vapores al aflo, comenta la produccidn de hierro y de maquinaria, a la
vez que explica la produccion de madera y la composicidn del subsuelo del pais. For si
sola, esta disertacion seria propia de las caracteristicas de la narrativa de viajes masculina
puesto que se esta refiriendo a lo que Frawley mencionaba como propio del discurso de
viajes de hombres en cuanto a su proyeccion analitica y racional (32); pero a su vez,
consciente de la incursion que estaba haciendo dentro de estos parametros masculinos,
apela ripidamente a aspectos que concemirian mas a las mujeres de su epoca, las cuales,
posiblemente, no entendian de la industria naviera o del comercio exterior; pero si del
algodon, de la industria del tejido y de las flores. Finalmente, resume esa vision de
Frawley en la ultima oracion en la que especificamente recurre a dos palabras: poesia e
imagination. De esta forma, reinscribe su ideologia como femenina al utilizar el canon
tradicionalmente asignado para las mujeres en el campo de la poesia y de la imaginacion
pero habiendo ya adoptado un discurso tipicamente masculino con su exposicion sobre
aspectos economicos del pais.
Otro aspecto que normalmente es propio de las caracteristicas de los escritores es
la forma en la que la autora intercala su vision politica y personal sobre los sindicatos
obreros, la repartition del trabajo y el salario de estos o la renta per capita de los paises
(85). Estas divagaciones, propias del discurso masculino, hacen que de Burgos nos
muestre constantemente la ambivalencia de su discurso al interealar su vision femenina
en casos especificos, como al comentar los cuadros de Rubens (95) o al hacer
descripciones fisicas de hombres y mujeres de estos paises y a la vez, hacer constantes
referencias al terreno sentimental como, por ejemplo, su sentimiento de soledad.
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El titulo de los relatos de viajes es una forma m is de representacidn de este tipo
de produccion literaria. En este sentido, Florence Gabaude alude al efecto mininiizador
que tiene el titulo de los libros de viajes escritos por mujeres. Gabaude hace referencia a
titulos como utensilios que aminoran la importancia del contenido de la obra de las
escritoras para disminuir el efecto que supone la incursion de la mujer en la literatura
(20). En este sentido es evidente que Carmen de Burgos juega con los titulos de sus tres
libros de viajes a Europa en los que se aprecia esa aportacion minimizadora de la que
habia Gabaude.
En su primer libro, Por Europa, tiene como subtitulo “Impresiones” entre
parentesis. Al igual que su segundo libro, Cartas sin destinatario, el subtitulo es
Impresiones de viaje. El termino “impresiones” indica un aspecto intimo y personal de
una vision particular del mundo. La autora subtitula estas dos obras para evidenciar que
lo que esta mostrando al lector es su vision personal de los paises a los que viaja. Si bien
con este subtitulo, de Burgos se adentra en el terreno masculino, tambien el termino
“impresiones” es el termino que utilizaban los modemistas en sus viajes. El contenido de
ambos textos evidencia que el objeto de la impresion es distinto. En Carmen de Burgos y
en general, en la mayoria de las escritoras se utiliza de forma diferente a los modemistas.
Las escritoras lo utilizan para referirse al mundo femenino: la madre, el nino, la lucha de
las mujeres por la igualdad, etc.
El caso de su tercer libro es un tanto peculiar porque ademas de cambiar el titulo
de la primera edicion, ya que pasa de llamarse Peregrinaciones, en la primera edicion, a
Mis viajes por Europa, en la segunda, de Burgos hace una referencia personal explicita
en la segunda edicion. Mis viajes por Europa aminora el efecto de adopcion de las
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normas del discurso masculino dominante, al presentarse de una forma individualizada.
Se trata de un viaje personal de de Burgos. Ese “mis,” al igual que Impresiones, alude al
espacio personal de la autora. Es del territorio de su eleccion y por consiguiente es un
territorio femenino. Al mismo tiempo, Mis viajes por Europa sugiere un viaje interior de
la autora y por extension, aceptado dentro de los canones de la tradicion literaria
patriarcal. La contrapartida de este tercer libro es la primera edicion. En esta edicion, de
Burgos escogio como titulo: Peregrinaciones. Suiza, Dinamarea, Suecia, Noruega,
Alemania, Inglaterra, Portugal Benedicte Monicat asegura que la frontera entre el relato
de viaje y la peregrinacion es muy estrecha pero asegura que con el termino
peregrinacion se le confiere al relato un caracter de circuito obligatorio previsto de
antemano y, al mismo tiempo, posee unas connotaciones con referencias a descripciones
religiosas (11).
Monicat confiere estas caracteristicas a los viajes a Italia de las escritoras
franeesas del siglo XIX, pero en el caso de de Burgos tiene unas particularidades
especificas. Por un lado, su viaje es el resultado de un recorrido mas extenso que los dos
libros anteriores y, de esta forma, hace referencia al peregrinaje en terminos religiosos
puesto que estos supoman una expedition normalmente a paises lejanos donde el periodo
de tiempo en el que se realizaba solia ser mucho mas largo y en donde se pasaba por
muchos mas paises. En segundo lugar, hace referencia a otro libro de viajes muy popular
en su epoca con el mismo titulo: Peregrinaciones de una paria (1838) de Flora Tristan.
Este libro suponia la culmination del viaje de una mujer a tierras lejanas con un doble
objetivo, reclamar el reconocimiento del linaje patemo de la autora en Peru y reclamar la
herencia que le correspondia por lazos familiares. A pesar de que el objetivo sea
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completamente diferente al de los libros de Carmen de Burgos, existe un sub-texto que
los auna; este es el aeto mismo del viaje como forma de reeonoeimiento de una realidad:
el de una mujer que se autoafirma en un doble sentido, como mujer luchadora y
emprendedora que se enfrenta a un medio hostil para recuperar un privilegio perdido y el
de la mujer que irrumpe en un discurso masculino haciendo juicios de valor y critieas
sobre los peruanos en el caso de Tristan y de los pueblos europeos en el caso de de
Burgos.
Segun Cristina Guifiazu, uno de los elementos m£s importantes de la retoriea de
Tristan en el prefacio de la obra es la defensa y el derecho de las mujeres a escribir su
historia. En este sentido Guifiazu opina que para Tristan: “el grado de civilizacion de un
pueblo se mide segun el grado de independeneia de sus mujeres” (3). El hecho de la
peregrinacion “evoca el recorrido jalonado de penitencias que sigue un peregrino en pos
de una figura de la cual espera favores y retribuciones” (8), pero en el caso de Tristan y
de de Burgos, la peregrinacion que opera en ambos textos es una peregrinacion de la
palabra en busca de dominar y legitimar su propia identidad femenina dentro de una
jerarquia de poder masculino preestablecida, En otras palabras, se trata de una
legitimacion del hecho de escribir por parte de una mujer y de las penalidades que esta
tiene que sufrir para poder expresar su discurso frente al masculino tradicional. Es por
ello que Carmen de Burgos en este, su ultimo libro de viajes a Europa, queria mostrar
mediante la metafora de la peregrinacion, la culminacion, no solo del poder de su palabra
y de la ejecucion de su discurso de reivindicacion de la mujer escritora -y por ende con
educacion plena e igualitaria-, sino que era a la vez la culminacion de su peregrinar para
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conseguir una posicion de poder dentro del mundo real masculino y dotar a su palabra del
lugar privilegiado que pensaba que debia de tener.
Otra caracteristica de los relatos de viajes de mujeres es la proyeccion del
sentimentalismo femenino como tecnica para paliar tambien la incursion dentro del
discurso masculino. En este sentido, Foster explica que algunas escritoras emplean una
vision rom&ntica e idealizada. Asi pues, Foster dice que para: “re-constructs a pre
conceptualized environment in which scenery is mediated through the lens o f an aesthetic
idealism” (12).83 Como se menciono anteriormente, en la literatura producida por
mujeres, estas debian utilizar una serie de tecnicas establecidas por las que se les impoma
que se centraran en aspectos relacionados con el terreno sentimental, poetico o
imaginativo. Un elemento esencial para llevar a cabo esta tecnica era lo que Foster
denomina el factor de busqueda de lo pintoresco (12). Para ello, las mujeres recurrian a
hacer descripciones, de una forma romantica y pintoresca de los lugares que visitaban o
bien, elegian las descripciones de los enclaves goticos en lugar de los neoclasicos, mas
ligados al aspecto racional del discurso masculino.84

83 En este sentido Foster se refiere al libro de viajes de Sofia Hawthorne Notes in
England and Italy (1869), en el que la autora americana plasma sus impresiones de su
viaje por Europa.
84 Emilia Pardo Bazan en Por la Europa catolica, al describir la ciudad de Segovia se
detiene a comentar que una de las impresiones que mas le ha agradado es la fachada
gotica del palacio del marques (161-62) o un poco mas adelante dice: “Al lado de la
preciosa casa del marques de Alpuente, la tan ensalzada de los Picos me pareeio de una
pesadez y una tosquedad extraordinarias” (163), De esta manera, resalta los elementos a
los que alude Foster sobre la preferencia de las escritoras a las descripciones del gotico
frente a la racionalidad y sencillez de los edificios renacentistas.
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En su primer libro, de la autora expresa de forma poetica, por ejemplo, la
sensation que le produce la catedral de Burgos, joya del gotico espaftol (14) o al describir
el Batisterio se refiere a los relieves como a “encajes ptireos” (187). A su vez, se suceden
las descripciones de aspectos pintorescos de cada ciudad por la que pasa; otro ejemplo de
ello es la descripcion del mercado de vendedoras y el atuendo de 6stas (48) o referencias
mas concretas a un romanticismo exaltado que llega hasta el limite de poetizar un
suicidio de dos enamorados al estilo romantico de siglos anteriores (52-54) o describir a
una pareja de enamorados en las ruinas del Coliseo con palabras como: “hay una pareja
silenciosa que se destaca envuelta en luz; parece venir con ella un soplo vivificante a las
ruinas; el amor bate aqui sus alas y hace brotar rosas de sangre como lirios de pasidn”
(308).
En cuanto a resenas concretas sobre arte, elige lo que tiene que ver con
fisionomias femeninas, como las descripciones de Virgenes, tanto en cuadros como en
esculturas, ya que mediante la descripcion de las Virgenes, la autora muestra
caracteristicas concretas del papel protagonico de la mujer y esta figura de la Virgen es lo
unico que redime a la iglesia catolica ya que es el unico aspecto del catolicismo que es
mostrado de una forma positiva. Otro caso en el que la autora resalta esa vision fisica de
la mujer es cuando dice: “Es mas hermosa esta Venus morena, que la Venus rubia de
Rafael; las rodillas que son el escollo de las bellezas desnudas, en esta son admirables,
presentan un hoyuelo encantador” (361), En este caso, la autora prefiere destacar la
belleza de una Venus con caracteristicas fisonomicas de las mujeres mediterraneas, para
acercar la divinidad a la mujer meridional.
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En su segundo libro, Carlas sin destinatario, comienza a manifestar una
preferencia por el renacimiento. Es muy decisiva la mencion que hace a la Virgen de
Amiens. De Burgos comenta; “Es la humanidad que comienza a despojarse de terrores, es
la madre que goza en su matemidad. La idea de Divinidad llega a lo Divino al hacerse
completamente humana. Es la primera de esa serie de virgenes-mujeres que nacen del
espiritu pagano del Renacimiento” (8). Si en su primer libro quiere destacar el
romanticismo que le proporciona el gotico, en este segundo, la idea estd en la renovacidn,
en el nuevo espiritu que cambia el status quo de la mujer para adaptarlo a los nuevos
tiempos, para quitarle el anquilosamiento de una religidn obsoleta y darle un sentido
pagano de modemidad y de humanidad a la mujer. Este sentido de renovaeion no despoja
a la Virgen del sentimiento maternal, sino que acentua sus valores femeninos. Foster
explica que es comun en la literatura de viajes de mujeres el expresar los sentimientos
propios de la autora sobre los objetos o paisajes delante de ella (14). En defmitiva, la
autora lo que quiere resaltar el papel protagonico de la mujer a lo largo de todas sus
narraciones de viajes como un elemento fundamental.
Carmen de Burgos cambia sus preferencias artisticas y su tecnica de aproximarse
a ellas. En su primer libro, la autora explica mas que analiza las obras de arte de una
forma objetiva, da la sensation de descripciones fotograficas. En su segundo libro, la
descripcion fotografica da paso a un analisis mas detenido, cuadro por cuadro; para
finalizar en el tercer libro, con un analisis mas profundo en donde da su opinion sobre el
arte en general y sobre cada artista en particular. Critica los movimientos artisticos como
el neoclasicismo (120) y define lo que es para ella el arte (132) y el artista (133). Esta
evolucion en la forma de expresar su acercamiento a un tema especifico como es el arte,
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ratifica la pauiatina adquisicion de poder de la autora a lo largo de sus tres libros de
viajes.
Una de las caracteristicas que mas acentua la diferencia entre las descripciones
hechas por hombres y por mujeres es la busqueda de lo pintoresco. Las escritoras
prefieren incluir en sus textos de viajes pasajes pintorescos que den una nota de
cotidianeidad a sus narraciones. En Por Europa, Carmen de Burgos inserta esos pasajes
pintorescos de forma regular; ejemplos especificos son las descripciones de los cafes de
la ciudad de Brujas (33-39); tambi&i describe situaciones pintorescas como la
descripcion de la joven que mira embelesada al pintor en un callejon de la ciudad de
Malinas (111). En Mis viajes por Europa, de Burgos comenta: “Cada pueblecito parece
un nacimiento en Nochebuena. Son todos silenciosos, apacibles, pintorescos, acogedores”
(11); algunos de los comentarios pintorescos tienen una gran carga intimista como
cuando dice:
Llueve, liueve intensamente. Las burbujas de aire escondidas en
las gotas de agua corren rapidas las cuestas. Eso alegra un poco la
ciudad; son cantarinas, animadas, corren, danzan, dan movimiento
y vida. Los ojos las siguen, las ven juguetear, romperse,
desaparecer. (28)
Tambien es recurrente en los relatos de viajes de mujeres el uso de metaforas de
paraisos edenicos para reforzar la vision imaginativa de un mundo ancestral. Si bien
Emilia Pardo Bazan expresa directamente el ambiente de paraiso edenieo en Portugal al
decir: “Ademas, este clima es un clima edenieo. Los dias se banan de oro, en terciopelo
turqui se rebozan las noches” {Por Europa 133), Carmen de Burgos alude en varias
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ocasiones a las religiones primitivas anteriores al cristianismo para expresar un mundo de
perfeccidn. El componente edenico en algunas ocasiones se contrapone al infernal. De
esta forma, se envuelve el texto de subjetivismo, al mismo tiempo, que se hace posible
una critica por parte de la autora, a la sociedad y sus lacras. En el caso de la visita de
Carmen de Burgos a Paris es clara la doble faceta de la ciudad; por un lado, describe el
Paris de ensueno, centra del progreso y de la modemidad; pero por otro, intercala el Paris
infernal, por medio de la descripcion de los suburbios, del mundo de las prostitutas y la
desoladora vision de la morgue parisina (Por Europa 117-20). Otro caso de esta doble
vision edenica-infemal es la descripcion que hace de Burgos del Vesubio antes y despues
de la erupcion (Por Europa 291-300).
El hecho de intercalar esta doble vision paradisiaca e infernal sirve como taetica
para mostrar la misma ambivalencia de la situacion social de la mujer. Si bien el mundo
edenico esta representado por el progreso y la modemidad en terminos masculinos puesto
que es lo que pertenece al discurso patriarcal, tambien representa el mundo infernal con
lo relativo a los aspectos mas degradados y deprimidos de la sociedad como son los
cementerios, la morgue o el mundo de la prostituta. Este mundo infernal se dirige hacia
una critica a esas lacras de la sociedad. Por extension, al incluir dentro de esas lacras el
mundo de las prostitutas, vagabundas y mujeres desamparadas, subvierte su discurso al
llevarlo al terreno femenino, propone a la mujer siempre como protagonista y provoca
una condena a las injusticias sociales y muy especialmente, a las injusticias de genero.
En el caso del Vesubio su critica es tambien doble. Por un lado, es infernal, no
solo por la destruccion que lleva la erupcion de un volcan; sino tambien, por su critica a
la religion que no se ha preocupado por el apoyo espiritual y, por otro lado, el paraiso
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edenieo, no solo es el de antes de la erupcidn, sino que tambien es edenieo en cuanto al
discurso de g&iero puesto que ella, mujer por encima del hecho histdrieo, observa,
analiza y critica ese mismo proceso historico, apropiandoselo en sus propios terminos.
Uno de los aspectos que han causado mas polemica en cuanto al contenido de los
relatos de viajes es mostrar las diferentes lecturas que se pueden encontrar en ellos.
Florence Gabaude alude a que en los libros de viajes de mujeres se percibe una serie de
lecturas superpuestas que le dan un sentido completo a la obra. Para esta investigadora,
en los relatos de viajes de mujeres se pueden encontrar lecturas historicas, una vision
documental sociologica, lecturas autobiograficas, descripciones geograficas y manifiestos
politicos (11). La lectura historica es evidente y se percibe en todos los relatos de viajes
de hombres y mujeres. Mientras que los hombres se detienen en analizar los
acontecimientos historicos de forma mas imperialista, analizando los procesos historicos
decisivos para la evolucion politica del pais que visitan, las mujeres tienden a explicar los
acontecimientos historicos desde una perspectiva mas femenina.

La mujer y,

especificamente, Carmen de Burgos analiza la situacion historica en el momento de la
visita con una doble fmalidad. Por un lado, confiere a su discurso una veracidad de
hechos al enmarcarlos en acontecimientos de actualidad para el lector y reales
historicamente. Por otro lado, selecciona los acontecimientos historicos que quiere relatar
prefiriendo escoger los hechos que tienen que ver directa o indirectamente con la mujer.
En el caso de Carmen de Burgos, la narracion historica queda supeditada a unos
preceptos de interes personal. En primer lugar, la autora elige mostrar las historias de
personajes femeninos que por una u otra causa han sido importantes historicamente, uno
de los casos mas recurrentes son las historias de las reinas de todos los paises a las que
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dedica gran parte de su narracidn. Ejemplo de ello son las diversas entrevistas y visitas
que mantuvo con reinas. El discurso de Carmen de Burgos en relacion con las reinas es
siempre de simpatia hacia la figura de la mujer que por circunstancias sociales debe
cubrir un papel impuesto. Este sentimentalismo se expresa en ejemplos como cuando
dice:
los castilios de Francia han sido funestos para las soberanas. Maria
Estuardo, reina de un dia de esta nacion, murio en ei cadalso, Maria
Antonieta, fue la victima expiatoria de todos los crimenes de las
monarqui'as; Josefina, repudiada con ingratitud, lloro sus penas en la
Malmaison; Maria Luisa, herida en su orgullo, sentimiento unico de su
alma innoble, sufrio penoso destierro; y Eugenia de Montijo pasea hoy sus
merecidas tristezas por toda la tierra. {Por Europa 39-40)
Tambien lo expresa al mencionar: “Desdicha fue nacer mujer y reina, pasar la infancia en
un trono combatido por intrigas, envidias y ambiciones; y la juventud entre gentes que
aprovecharon su temperamento para expiotarla mejor [Isabel II]” {Por Europa 105). De
Maria Cristina de Saboya dice que es una santa y de Juana I que era despota {Por Europa
205) o de la reina Elena de la que dice que su vulgaridad la hace “buena esposa, excelente
madre... reina, no” {Por Europa 331). Admira lo que las reinas tienen de madres y, por
extension de mujeres y rechaza la pena con la que los franceses miran a la emperatriz
Eugenia por ser viuda. Por otro lado, de Burgos no es ajena a la realidad de la vida de las
reinas y critica la opulencia de estas y la simpatia, muchas veces ciega, que tiene el
pueblo hacia ellas. En una de las descripciones de reinas, la autora habia de la emperatriz
Eugenia de Montijo y de la forma en que el pueblo se lamenta de la desdicha de la
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emperatriz. De Burgos dice; “ iQue lastima! jQue lastima! -h e escuchado decir con ese
acento de conmiseracion que el pueblo siente para las desdichas de los grandes. i,Lastima
de que? ^Por que es esta anciana digna de l&stima? Ella vive entre los esplendores de una
posicion opulenta, adulada y llena de cuidados” (Cartas 460). Para la autora, a pesar de
que simpatice con las reinas por lo que estas tienen de humano: “Yo solo la compadezco
como madre, que es en lo que nadie piensa; todos se conduelen de la emperatriz de
Francia” (Cartas 460); pero el problema fundamental de las sociedades desarrolladas se
centra, segun Carmen de Burgos, en la falta de reconocimiento que la sociedad otorga a
las secciones mas marginadas de la sociedad. En defmitiva, la autora admira a la reina
por lo que esta tiene de mujer en terminos de los atributos propios de angel del hogar;
pero resalta siempre la figura de la mujer que, por circunstancias sociales, culturales,
politicas o economicas, se ven discriminadas y aisladas de la sociedad.
A su vez, en Cartas sin destinatario, dedica un capitulo entero a la Emperatriz
Carlota. Cabe destacar como en este libro la humanizacion de las reinas es mas acusada.
En este sentido, de la reina Isabel II y la princesa Luisa, dice que: “ |Es grato para el
pueblo ver que los semidioses a los que suenan entre esplendores, con coronas de
pedreria y collares de dientes, participan de sus pequeneces y miserias!” (Cartas 170).
Para la autora lo importante es que ambas: “la una con gesto de madre; la otra con
pasiones y pecados de mujer” (Cartas 170) son iguales a cualquier mujer. En este libro,
no solo admira a las reinas por lo que tienen de mujer en los terminos de la ideologia
patriarcal; sino que las equipara a cualquier mujer, pues para la autora, son iguales que
las demas mujeres ya que sienten y actuan como las demas. Hay que tener en cuanta que
la autora, por sus convicciones politicas republicanas es antimonarquica y para ella, la
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figura de la reina tiene una importancia en cuanto posibles raodelos de mujer en el
sentido domestico o femenino y no por su posicion como figuras monarquicas.
Finalmente, en su ultimo libro vuelve a la imagen de la reina como una mujer
exceptional, De Maria Pia dice: “es mujer, muy mujer; pero es ante todo reina.,, no deja
ver su dolor; va escondida en el fondo de su carroza... nunca predomino el clero dentro
de ella. Muy soberana ante el ptiblico, era muy mujer en su intimidad” (Mis viajes 180SI), tambien destaca el caso de Luisa de Guzman que prefirid ser reina un dia e incitar a
la rebelion y la independencia de Portugal antes de ser duquesa toda la vida (Mis viajes
238). Mediante las descripciones de las reinas se percibe el desarrollo del pensamiento de
la autora; si bien en su primer libro ajustaba la condition de reina al papel domestico de
la mujer, modelo que consideraba debia implementarse para toda mujer, en el segundo,
las humaniza y las trae a un terreno mas cercano, ya no son entidades etereas y lejanas,
sino que son mujeres reales de came y huesos, El ultimo libro supone la culmination del
pensamiento de la autora al dotar a las reinas de un valor como mujeres excepcionales
que revolueionan la sociedad e incitan al cambio social sin perder los aspectos o atributos
femeninos. En este sentido, la autora desea que estas reinas sean tambien ejemplos de
mujeres excepcionales que inciten a las lectoras a una posible reforma social. En este
sentido, la figura de las reinas le sirve de marco para mostrar su evolucion en su proceso
ideologico
A su vez, en todo libro de viajes de mujeres hay que tener en cuenta el analisis de
su contenido como documento social, manifiesto politico o de revindication feminista.
El ejemplo de las reinas, junto con las numerosas menciones a mujeres eelebres por
motivos de sus actuaciones en defensa de los derechos de las mujeres, tambien son
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numerosos en los tres textos de Carmen de Burgos, La autora analiza la vida y los hechos
de mujeres clave en la sociedad y la politica europea; ejemplo de ello son las menciones
en su primer libro a la duquesa de Acosta, a la que considera "mas inteligente que su
marido” (Por Europa 238), a Matilde SerSo (Por Europa 242), a Cecilia Madrazo de
Fortuny (Por Europa 452) o Lola Serra (Por Europa 498), Sin embargo, en Cartas sin
destinatario, en lugar de mencionar a mujeres especificas, prefiere comentar el papel de
la mujer sencilla que ha innovado con su trabajo y ha impuesto unas normas de conducta
para la mujer espanola trabajadora. No obstante, la nota decisiva sobre las incursiones a
favor de las reivindicaciones para las mujeres, las hace en su tercer libro Mis viajes por
Europa,
Hay que tener en cuenta la epoca de publicacion de los tres libros y las
implicaciones politicas y feministas que se van produciendo en cada momento. Si bien,
en su primer libro, publicado en 1906, la postura de la autora en cuanto al feminismo
estaba marcada por una aceptacion de las normas vigentes para la mujer; es decir, la
autora consideraba que era necesario mejorar la educacion y la condition de la mujer para
su mayor integracion dentro del nucleo familiar; en su tercer libro, de 1916 la primera
edicion y de 1917 la segunda, esta vision se modifica e intenta reivindicar un feminismo
mas a ultranza proponiendo la total integracion de la mujer a la vida social y politica del
pais. Ejemplos de esta vision feminista son las disertaciones sobre Camila Collet,
iniciadora del feminismo en Noruega, quien produce una revolution social por medio de
su novela Las hijas del gobernador (Mis viajes 216), Federica Bremen que legalize el
feminismo en ese pais. Elzira Dantes, esposa del presidente de Portugal y fUndadora de la
cruzada de mujeres o la escritora Carolina Coronado, mujer modelica y prototipo de
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mujer libre y emancipada. A su vez, se percibe una implicacidn politica de la autora
ligada mtimamente con el socialismo republicano. Describe las organizaciones sociales
de los paises que considera m is desarrollados que Espafia y explica los modelos
socialistas con una mirada romintica e idealista (Cartas 84, 174). A su vez, destaea la
forma en la que describe el partido socialista belga para darse cuenta de la implicacion de
esta tendencia politica en su vida personal. De Burgos comenta:
El partido socialista belga no comulga en su mayoria en las doctrinas de
Carlos Marx. Elios no quieren suprimir la propiedad, sino que el
trabajador sea propietario; ni son enemigos de las maquinas, a las que
consideran

como

manifestation

del

progreso

social

y

“futuras

libertadoras” . La tendencia de los socialistas belgas... tiende a mejorar la
condition de los obreros y trabajan activamente para conseguir la
reglamentacion del trabajo, la inspection en los talleres y todas las
reivindicaciones necesarias. (Cartas 137)
En defmitiva, anhela una sociedad ideal que se fortifique mediante el dolor del desengano
y el fortalecimiento de una humanidad anhclante del cambio que producira un futuro
mejor. De Burgos lo expresa magistralmente al comentar desde lo mas profundo de su
alma ese deseo:
iCuanto falta aun para llegar a esa sociedad ideal con que sonamos! La
realidad de la vida nos hace sentir en el corazon esa punalada dolorosa que
nos roba la ventura del engano... Los cobardes ante el dolor presentido
somos fuertes para el dolor real Nos aflige la idea de esta pobre
humanidad suffiente como una traicion a nuestra confianza y a nuestros
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sentimientos mas queridos; pero no nos falta la fuerza para trabajar en el
mejoramiento con la vista en el maHana futuro. (Cartas 140)
Otro aspecto que es frecuente en los relatos de viajes de mujeres es la lectura
autobiografica. Este tipo de lectura ha planteado una pol£mica ampliamente discutida
entre la critica. Por un lado, Florence Gabaude alude al hecho de que los relatos de viajes
proporcionan un elemento autobiogrdfico del que no se pueden evadir ya que funcionan
como textos autobiogr&ficos. De esta forma, para Gabaude: “Ce sont des textes que leurs
auteurs present comme tels, et dans lesquels la metaphore de la vie comme voyage est
doublement pertinente. C ’est justement leur caractere profondement personnel qui rend
ces recits interessants” (20). Ademas, todo relato de viaje implica una concepcion
personal de la experiencia de viajar, ya que se presentan las experiencias personales de la
narradora, en un pais extranjero. El proposito del libro de viaje no es un recuento
autobiografico del narrador, sino la vision particular que este tiene del entomo cultural,
social y politico de un pais determinado. En ningun momento el elemento autobiografico
hie concebido como parte esencial del relato de viaje, a pesar de que, indudablemente
tiene un gran peso en el analisis de la narracion al ser una vision como “metafora de
vida” de la que habia Gabaude, pero el foco no es su vida, sino lo que ve, aprende y
experimenta.
Sara Mills, por su parte, analiza el hecho de que la produccion escrita por mujeres
ha sido considerada tradicionalmente como no literaria y explica que ha sido la
consecuencia de una serie de presiones discursivas que han llevado a considerar la
literatura de viajes de mujeres como autobiografias: “One o f the major problems in the
analysis o f women’s travel writing is that o f assuming that the text are autobiographical.
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and they are straightforward transcription o f their lives o f the woman travelers” (36), Si
bien Mills asegura que: “this labelling [estas obras como autobbgraftcas] should be seen
as an attempt to deny women the status of creator of cultural artifacts” (12), plantea una
serie de problemas que conlleva la concepcidn de considerar este tipo de narrativa como
traseripcbn absoluta de la vida de la viajera. En primer lugar, esta investigadora
cuestiona la defm icbn que se tiene del yo. Para Mills el yo: “it is used as easy shorthand
for something amorphous and untextualisable. The self is presumed to be the writer’s self
which is translated into the persona or narrative voice of the text” (36), Es decir, si se
tiene en cuenta que ese yo no es una identidad coherente y que el escritor no siempre
tiene control absoluto sobre el, entonces, debemos entender que lo que leemos en un texto
no es la representacion absoluta y real del escritor (Mills 36). En este sentido, en los tres
libros de Carmen de Burgos, el yo narrativo es, al mismo tiempo, selectivo. Mediante la
seieccion que hace la autora de lo que quiere contar, mediatiza el grado de verdad
absoluta de los hechos, Esta seieccion unida al analisis de los problemas, acontecimientos
o visiones particulares de un entomo hace que su voz narrativa sea fiable en tanto en
cuanto se concentre en acontecimientos historicos o descripciones del medio que la
rodee. A su vez, la fiabilidad de yo narrativo esta l'ntimamente ligada al grado de
literalidad del texto narrativo.
En tercer lugar, Mills anade que no se puede asumir que ese Yo narrativo sea
fidedigno puesto que nosotros no podemos tener el mismo referente que en el tiempo en
el que se escribio el texto en cuestion (36). En este sentido, es importante destacar la
funcion que tiene el significado de las palabras, ya que las palabras tienen connotaciones
y referencias multiples que las llevan a poseer diferentes interpretaciones. Esta
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multiplicidad las hace depender del contenido del texto y del marco referencial del
escritor y del lector; es decir, Mills defiende que: “the text itself is not a stable field of
meaning, but something which readers work on and interpret. Therefore the range o f
meanings which the instable self of the writer attempts to encode are never decoded in a
predictable way by the instable self o f the reader” (36).
La interpretacidn de Mills sobre la consideration de la narrativa de viajes como
autobiografias esta intimamente ligada a las teorias de Michel Foucault. Para este critico
la idea de considerar este tipo de escritura como autobiografica no es acertada ya que el
autor de los textos debe de ser considerado no como un ser individual, sino como un
author-function, es decir, una entidad textual. Ademas, Foucault piensa que no existe un
texto puro, trascripcion real y verdadera de algo, sino multiples interpretaciones que
dependen de factores exteriores, entre ellos, el propio autor (Mills 38).
Otro problema que se plantea con las lecturas autobiograficas es que no se puede
expliear como se produjeron ya que estan intimamente conectadas con la anormalidad, la
extraiieza o las circunstancias extraordinarias de las escritoras. En este sentido, Mills
expone: “How can a woman write and give herself a strong narrative voice and describe
events which for many seem implausible within the discourses circulating around women
at that time?” (38). Es imprescindible tener ciaro que Foucault no rechaza la ruptura total
y completa de la relacion entre el autor y el texto que produce, porque, en definitiva, la
defmicion de un texto tiene que, necesariamente, estar unida al autor individual que lo ha
creado. Pero, para el, al dejar a un lado la vision autobiografica de un texto, se analiza
este desde su contenido, mas que de la vision individual del autor que lo produjo.
Mediante la utilization de la teoria de Foucault de “dispersion o f the se lf ” se pueden
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analizar los textos simplemente por su contenido y no por las referencias personales del
autor.
Si bien, Sara Mills, en su estudio critico, ha utilizado la teoria de Foucault para
exponer su opinidn sobre la valoracion de la literatura de viajes como documento que se
debe analizar por su contenido y no por las referencias autobiograficas,85 en este estudio
es necesario tambien tener en consideracion que las aportaciones autobiograficas son
importantes en estas narraciones escritas por mujeres. Para ello, es primordial adoptar la
posicion de Foucault, en cuanto a las implicaciones que cada texto aporta segun su
contenido, y tambien es importante establecer un marco referencial en cuanto a las
implicaciones que las referencias autobiograficas tienen en el texto para expresar una
posicion consciente de autoridad narrativa.
Mediante las referencias autobiograficas del texto, las escritoras y, en concreto
Carmen de Burgos, conscientemente proporcionan al texto una serie de nuevas
valoraciones analiticas. En primer lugar, otorgan al texto una vision individual y subjetiva
al proyectar algunas referencias a su vida personal; a su vez, hay un acercamiento mayor
al publico lector ya que estas notas autobiograficas provocan en el una nota de
sentimentalismo y, por extension, de acercamiento a la narradora y a lo narrado; y
finalmente, porque proporcionan al texto un tono de fiabilidad sobre lo que se esta
comentando ya que supone un marco introductorio real y concreto de la vida de la autora85 Para Foucault, todo texto es siempre subjetivo, es puramente hermeneutico porque
siempre esta sujeto a interpretaciones. La primera restriccion que considera Foucault es la
interpretacion que hace el autor que escribe el texto. La segunda restriccion es la de
produccion ya que esta sujeta a los discursos historicos, sociales y culturales del entomo
del escritos y la tercera es la relativa a la peculiar interpretacion que el lector hace del
texto que lee. En defmitiva, para Foucault no existe un texto puro, en el sentido cientifico
o anonimo puesto que siempre existen restricciones personales del que lo ha producido.
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narradora que da paso al analisis de un elemento concrete de la otredad, ya sea concreta,
en el sentido del analisis de algun aconteciniiento social y personal, si se trata de algun
hecho relative al individuo.
Las referencias autobiograficas que aparecen en Por Europa, manifiestan ese
sentimentalismo ya que expresan de forma subjetiva y autobiografica un yo personal e
individualizado y muestran sus sentimientos bajo formas espedficas de un “yo senti un
deseo increible de ir a la orilla del mar” (19) o “en ninguna parte siento esta plenitud de
vida” (19), tambien al recordar su lugar de origen: “Yo he evocado aqui el recuerdo de
una pequefia playa andaluza” (134) y “el corazon va a llorar cerca de mi hogar de
Andalucia”(166). Por su parte, en su segundo libro, Cartas sin destinatario, de Burgos
siente una tristeza y un sentimiento de soledad ante la ausencia del ser amado que hace
que la narracion este repleta de alusiones autobiograficas. Asi, hace una referencia
concreta a su tierra natal, Rodalquilar, para evocar la tierra primitiva de anoranza y
melancolia al compararla con las casas de los aldeanos de Zuiderzee. De Burgos dice:
“Esta tierra primitiva me recuerda Rodalquilar, otro lugar apartado del mundo en la
provincia de Almeria, y observo las analogias de las costumbres y la vida sencilla de los
pueblos” (300) y a su relacion con Ramon Gomez de la Sema.
Finalmente, en Mis viajes por Europa, las referencias individuales y concretas las
hace como medio de expresar la alegrta y la ansiedad del ser amado, concretamente al
mencionar la tristeza de la carta que no llega o la alegria que produce en el individuo, la
que se recibe (I, 89) o las menciones concretas a Ramon Gomez de la Sema en referencia
a sus tertulias en el Pombo (II, 165) y (II, 225). A su vez, nos presenta reminiscencias de
su infancia al recordar los juegos y las canciones populares de su pueblo natal para
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expresar que el jubilo de los niflos es igual en todos los lugares y, de este modo, acercar
Europa a Espana (II, 97). Por otro lado, analiza temas como la educacion y los
ejemplifica con datos personales como cuando aprendio a leer (II, 241). De esta forma,
intenta poner de manifiesto la necesidad de la educacion. Tambidn, analiza la figura de
Latino Coelho, quien, ademas de ser considerarlo una figura tanto literaria como politica
que merece ser tenida en cuenta, sirve de base para el an&iisis del ideal politico que de
Burgos quiere discutir. La forma en que la autora describe en su texto la figura de Coelho
es muy interesante. En primer lugar, produce una sensation de fiabilidad puesto que, no
solo es una figura reconocida en Portugal, sino que la autora hace referencia a que era
amigo intimo de su padre (183) y que por ser su padre consul de Portugal, la palabra de
este tiene, necesariamente, que ser fiable. A su vez, Coelho actua como marco que
introduce sus ideales liberales republicanos ya que, la autora exalta su figura politica
como “partidario de la union Iberica bajo el regimen de una federation republicana” (II,
184), ideal que Carmen de Burgos defendia para Espana.
En cuanto al estilo propiamente dicho, en los relatos de viajes de mujeres, segun
Catherine Barnes Stevenson se percibe una escritura personal y privada con comentarios
personales de lo escrito (100). Es ffecuente en algunas escritoras utilizer un lenguaje
propiamente femenino. Emilia Pardo Bazan utiliza palabras que pertenecen al lexico
femenino en la utilization de diminutivos, como por ejemplo al buscar el “pabelloncito
mudejar” (Cuarenta 65), “los trajes de las aldeanitas son pintorescos (Cuarenta 181); o
lexico propiamente femenino como: “Uno de los trajes de esta casa Boue es un sueno”
(Cuarenta 102) o cuando se refiere a la descripcion de los edificios que se han construido
para la exposition, Pardo Bazan dice: “El Ecuador se ha construido un palacete chiquito

252

muy cuco” (Cuarenta 219). A su vez, Maria Lejarraga tambi&i utiliza un l&xieo femenino
al describir los hoteles suizos. La autora dice; “andan impresos a tres tintas y en tres
idiomas para reclamo de fondas y kurhauses, que es un primor” {kodak 11).
En cambio, Carmen de Burgos no utiliza ese tipo de palahras del lexico femenino,
como lo hace Pardo Bazan o Lejarraga. Su estilo se muestra femenino porque se
circunscribe a la experiencia. Segun Stevenson hay una diferencia evidente a la hora de
evaluar los textos de viajes de hombres y mujeres. Para este critico, los escritos de los
hombres tienden a evaluar objetivamente el significado total del viaje (9), mientras que
los de las mujeres “tend to record, to surrender to experience” (10). En este sentido, para
las escritoras y, especialmente para Carmen de Burgos, lo mas importante es expresar el
sentimiento mas intenso e intimo de una experiencia cualquiera, a la vez que se
concentran mas en la dimension humana de los paises viajados. Asi, Carmen de Burgos
se detiene a observar y plasmar la vida familiar y, por ello, los cuadros costumbristas son
frecuentes en sus tres obras de viajes.
Por otro lado, Mills ahade que este tipo de escritura de mujeres suele ser mucho
mas tentativa que la de los hombres (3), puesto que el hombre tiene como objetivo juzgar
y esquematizar la experiencia viajera mediante una escritura formal y con pretensiones
objetivas (Barnes 9) y la mujer, por su parte, no trata, en la mayoria de los casos, de
cuestionarse la verdad absoluta de los hechos, sino que tiende a concentrarse mas en
descripciones de individuos, en lugar de pueblos, paises o comunidades en general (Mills
3). Este es el caso de los libros de viajes de Maria Lejarraga. Por un lado, en El peregrino
ilmionado, la autora expone las descripciones del viaje no en cuanto a una colectividad,
sino mediante la interlocucion con diferentes mujeres de los diferentes paises por los que
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el narrador pasa y, a su vez, mantiene una descripcidn individualizada y personal que
analiza problemas de ambito universal. Y, por otro lado, en Kodak romantico, a pesar de
estar constituido formalmente como libro de viaje en cuanto a su estructura, la autora
manifiesta un lenguaje intimista, extremadamente poetieo en el que pretende mostrar la
plenitud del paisaje mediante la experiencia de todos los sentidos (8). De esta forma,
compara la tierra con la mujer, madre protectora y mujer objeto del deseo (8-9).
El caso de Carmen de Burgos y Emilia Pardo Bazan es un tanto diferente de lo
que Mills propone como caracteristico de la narrativa de viajes de mujeres. Si bien ambas
autoras no mantienen mmca una escritura tentativa en el sentido de inseguridad en el
proceso de su escritura, si muestran un intimismo que apela a una subjetividad que se
manifiesta con descripciones poeticas o exaltaciones de algun hecho que, normalmente,
esta relacionado con el mundo de la mujer. En este sentido, Pardo Bazan apela a la falta
de educacion de las mujeres que malgastan sus fortunas jugando y dice: “menos se
jugaria si se leyese y estudiase y pensase mas” (Cuarenta 15) o los dos capitulos en los
que analiza el tema de la educacion y sus consecuencias directas para la mujer (capitulo
dieciocho y diecinueve de Cuarenta dias en la Exposition). Por su lado, de Burgos
tampoco manifiesta una escritura tentativa, en este sentido, pero si da un mayor enfasis a
sus descripciones sobre temas relacionados con los judios, las reformas politicas y, sobre
todo, con el divorcio y los derechos de las mujeres.
A su vez, ambas autoras hacen frecuentes descripciones de individuos; en el caso
de Carmen de Burgos se percibe gran interes por parte de la autora, en desarrollar temas
de interes personal en sus multiples encuentros con personas anonimas, normalmente
mujeres, con las que por una razon u otra la autora muestra una simpatia especial y con
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las que quiere resaltar algun aspecto de un tema que le ititeresa. Asi pues, en su encuentro
con una madre en Belgica, en su libro Cartas sin destinatario, simpatiza con esta mujer
que deja a su custodia a su hijo y su excitacion llega al extremo de ser esta anecdota la
unica que redime al pais que le parece horrendo. Este episodio es, como ya se ha
mencionado anteriormente, una exaltaeion del valor de la matemidad y del vinculo que
este proporciona a las mujeres.
La posicion de Mills propone un problema en los libros de viajes de Pardo Bazan
y Carmen de Burgos. Si bien, las autoras comparten esa visidn que Mills confiere para las
producciones de viajes de mujeres en cuanto a la escritura sentimental y poetica y a las
descripciones de individuos en lugar de colectividades, tambien comparten las
caracteristicas que Mills propone como modelo para las narraciones de viajes de
hombres. Asi pues, en ambas autoras se percibe una escritura formal, objetiva y
esquematizada. Tambien, son frecuentes las descripciones de colectividades de forma
universal, como es el caso de las descripciones que de Burgos presenta del pueblo aleman
en su segundo libro o la organizacion catolica de la sociedad belga que hace Pardo Bazan
en Por la Europa catolica. Tanto Pardo Bazan como de Burgos mantienen una escritura
formal y objetiva en las descripciones de paisajes, sobre todo, urbanisticos; Pardo Bazan
en la descripcion de los edificios que componen la Exposition y de Burgos en los
distintos monumentos o emplazamientos de cada ciudad que visita. A su vez, ambas
autoras juzgan su viaje desde la perspectiva de una serie de postulados que desean
resaltar: Carmen de Burgos analiza las sociedades que visita desde un punto de vista
social, politico y cultural mostrando las diferentes organizaciones e instituciones sociales,
culturales y politicas de esos paises, juzgando estas sociedades segun su vision particular
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de lo que debia ser una sociedad perfecta: una republica democratica e igualitaria. Emilia
Pardo Bazan hace la misma cosa, pero defendiendo una sociedad basada en una
confederacidn catolica. De esta forma, la combinacion de estos dos estilos de escritura, el
femenino y el masculino, lo que hace es confirmar la visidn dualistica que proponia
Foster para los relatos de viajes de mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX.
Esta hibridez era el producto de mujeres modemas que han logrado poder individual.
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PARTE III
c o n c l u s i6 n

El objetivo fundamental de estos tres libros de viajes de Carmen de Brugos es
manifestar una reivindicacion en la que se muestre la necesidad de mejorar las
condiciones de las mujeres en la Espana fmisecular y los albores del siglo XX. Para ello,
la autora se sirve de una serie de recursos en los cuales, directa o indireetamente, expone
la necesidad que existe en el pais de implementar estas mejoras. En este sentido, la
educacion de la mujer es la base y el fundamento esencial por los cuales, la mujer puede
modificar su situacion de ente relegado socialmente e integrarse a la vida cultural, social
y profesional de una forma igualitaria.
El papel de la educacion es primordial puesto que de Burgos lo convierte en un
arma de aceion para la reforma social de Espana. La autora, en su capacidad de
educadora, maestra de la Escuela Normal, se da cuenta, de una forma directa, de los
problemas que tienen las mujeres en el terreno educativo. De esta forma, en sus libros de
viajes muestra los avances que otros paises europeos han realizado en el terreno de la
educacion y con ello pretende concienciar al pueblo espafiol de la necesidad de reformar
el sistema educativo. Esta necesidad de reforma la plasma mediante el analisis de los
avances en la ensenanza primaria y las diferencias entre las formas educativas de los
ninos europeos y los espanoles. Concluye que no es solo necesaria la coeducacion, sino
que el acceso a la educacion primaria de las ninas debe ser obligatorio para obtener
posteriormente una mayor igualdad en el terreno profesional. En este sentido, su ultimo
libro, Mis Viajes por Europa, se convierte en la maxima reivindicacion, puesto que la
autora establece que una vez conseguida una educacion igualitaria para la mujer, esta
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puede tener mayor participacidn en la vida profesional y politica del pals. A su vez,
establece un feminismo por el que propone una superioridad femenina, la cual es para De
Burgos consecuencia de la uni6n del modelo de “angel del hogar” y el de la mujer
profesional.
De Burgos, se da cuenta de que hay tres cosas de los sistemas educativos
europeos que Espana debe adoptar para poder conseguir una mejora en la educacion del
pais y, por consiguiente, facilitar la emancipacidn de la mujer: la educacion en la
naturaleza, la tolerancia y la higiene. La educacion en la naturaleza establece un regreso a
la armoma ancestral del mundo en donde los hechos se suceden de forma natural. En este
sentido, la igualdad de la mujer esta mostrada por la autora como una necesidad logica y
natural. La higiene es, por un lado, parte esencial del discurso femenino y, en este
sentido, reivindica la actuacion de la mujer como parte activa en ese terreno. Por otro
lado, manifiesta unas necesidades reales del sistema de instruccion publico espanol que,
en su opinion, carecen de las mmirnas condiciones higienicas y por lo tanto, hacen de las
instituciones educativas lugares incomodos para el aprendizaje. Finalmente, la tolerancia
constituye la base de un sistema de entendimiento mutuo en el que la reivindicacion de la
igualdad de la mujer en el campo educativo no es solamente apropiada, sino necesaria
para constituir un sistema armonico.
Este deseo de la autora de modificar el sistema de ensefianza espanol para mejorar
las condiciones de la mujer y reivindicar una posicion m&s igualitaria para estas dentro de
la sociedad espafiola se nos muestra mediante un tipo de genero literario que ratifica de
una forma excepcional estas peticiones. En primer lugar, la literatura de viajes se
convierte en el vehiculo por el cual la autora expresa una experiencia personal directa en
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otros paises. De esta forma, la critica y las peticiones que la autora hace sobre las
r

reivindicaciones de la mujer, entre ellas la educacion, estan basadas en una percepcidn de
las reformas producidas en los paises europeos que visita. El hecho de que la autora
conscientemente pretenda mostrar las reformas en el campo de la igualdad de la mujer
como meras observaciones de lo que se ha implementado en otros paises puede
considerarse como una estrategia literaria mediante la cual de Burgos intenta dotar a su
discurso de un caracter autoritativo y de una aparente objetividad.
Como genero narrativo, la literatura de viajes de mujeres proporciona unas
caracteristicas que les son propias y que las diferencian de las producciones escritas por
hombres. Los relatos de viajes de mujeres en esa epoca, se constituyen como vehiculos
para valorar la identidad de genero. Una vez que este tipo de discurso establece una serie
de caracteristicas de genero que les son propias, las escritoras plasman su objetivo
primordial: proporcionar una autoridad discursiva a sus producciones. Una vez
establecida esa autoridad discursiva, estos relatos pretenden sentar las bases para la
aceptacion de su discurso, que en este caso es la reivindicacion femenina y/o feminista
por medio de la educacion de la mujer.
La forma en la que la narrativa de viajes de mujeres adopta caracteristicas tipicas
del discurso masculino tradicional es mediante la imposition de un heroe. La narradora
escoge donde quiere viajar y se muestra como una persona con una educacion superior a
la mayoria de las mujeres de su tiempo. Este proceso se hace para presentar a una mujer
excepcional, modelo a seguir por las demas mujeres que, gracias a su educacion, se libera
de la opresion impuesta por el poder patriarcal. A su vez, la narradora impone unos
modelos femeninos de mujeres ilustradas, iiberales y liberadas que participan
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activamente en el campo social y politico de sus paises, para reivindicar la situaeidn de
desiguaidad social de la mujer,
Tambien, manifiesta su autoridad discursiva al mostrase como una autoridad de
conocimiento en cuanto a critica de arte o historiadora de primera mano. Desde el
principio, Carmen de Burgos muestra su viaje como un viaje de estudios y de
conocimiento, donde el placer de viajar ocupa un lugar secundario. Este hecho es la
consecuencia de la demanda que la autora hace al lector de la necesidad de progreso en
un futuro donde la educacion sera un elemento esencial en la politica de cualquier pais.
A su vez, esta voz autoritativa femenina, que crea un discurso hibrido producto de
la union de algunas de las caracteristicas del discurso masculino racional y el femenino
sentimental y muestra la superioridad de la mujer para escribir un libro de viaje. A su vez,
aumenta la autoridad textual al traspasar su vida mtima al terreno publico. De esta forma,
plasma gradualmente su experiencia personal, mediante una voz aparentemente objetiva
que analiza y critica las sociedades que visita y tambien, introduce aspectos intimos de su
vida personal. Esta tecnica de intromision paulatina de su experiencia personal y de su
vida privada tiene la intencion de acercar al lector a su escritura al darle mayor
subjetividad al texto. Una vez conseguida la adhesion del lector a su discurso, por
extension, este percibe las criticas intemas sobre politica, desiguaidad social y
discriminacion de la mujer como un hecho indiscutible al ser una realidad experimentada
personalmente por la autora.
En tercer lugar, con el mismo proposito de acercamiento al lector, la autora
simpatiza con los marginados, ya sean los huerfanos, los pobres o las prostitutas, para
mostrar un mundo de desiguaidad social en donde las mujeres forman una parte esencial
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y constitutiva. Ellas, ademas de ser discriminadas por ser pobres o huerfanas, lo son
simplemente por su condicion de mujeres, Otro aspecto importante que la autora utiliza
para acercar su discurso a la lectora es la visidn del “womanly weakness,” Mediante la
descripcion de una serie de caracteristicas femeninas que el discurso masculino
tradicional ha mostrado como propias de las mujeres, la autora pretende ganar autoridad
de genero, acercar aun mas su discurso a su publico y validarlo en terminos femeninos.
Al hacer comentarios y descripciones de trajes, comidas o vida familiar, la autora desea
moldear una vision de la mujer contemporanea. Para ello, de Burgos resalta su
espanolismo o su anti-espanolismo con la pretension de analizar los problemas de la
sociedad y de la politica de Espana. Pero, sobre todo, analiza la vision de la mujer en
terminos tradicionales y propone una mujer sujeto pensante, actuante y en plena libertad.
Si bien, no pierde sus atributos femeninos, la mujer que propone de Burgos, ha
establecido unas reivindicaciones sociales e intelectuales para su sexo, Utilizan el
discurso masculino por lo que tiene de racional y analftico, pero no deja de lado el
discurso femenino de la domesticidad. En defmitiva, mediante la utilization de estas
“debilidades femeninas,” la autora otorga a su discurso poder como una forma de critica
general a la sociedad y, en particular, a los problemas de los derechos de las mujeres e
impone como igual la expresion femenina que estaba menospreciada socialmente.
Finalmente, todo texto de viaje escrito por mujeres, manifiesta una serie de
caracteristicas estilisticas comunes. Entre las mas frecuentes, la escritura intimista,
personal y privada es la mas importante y la mas recurrente puesto que cumple la mision
de acercamiento con un publico femenino y reivindica la tradicion propia de la escritura
de mujer. De esta forma, mediante una escritura exaltada, sentimental y poetica, la autora
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critica la falta de educacion y los problemas de la desiguaidad de las mujeres y la
combrna con el modelo de escritura tipica masculina, en cuanto a su formalidad,
objetividad y esquematizacidn para conferirle una autoridad textual que vatida sus
postulados. En el contenido de un relato de viajes de mujer, se perciben varias lecturas;
entre ellas, una lectura historica selectiva y de actualidad que pretende enfocarse en
personajes femeninos modelicos. Tambien, la autora utiliza una lectura social, politica,
documental o de reivindicacion en la que muestra su evolucion en cuanto al papel de la
mujer en la sociedad. Pasa de proponer un modelo de mujer en la union del “angel del
hogar” y la mujer educadora y educada, a proponer una mujer liberada e integrada en
igualdad de condiciones en el mundo social, cultural y politico. En este sentido la
intencidn principal de Carmen de Burgos es mostrar a la mujer como protagonista. A su
vez, mediante la intromision de aspectos autobiograficos, la autora pone el ultimo eslabon
para simpatizar con el lector y, por consiguiente, su discurso es aceptado por un publico
femenino que, impregnado ya de los postulados reformistas que la autora propone, acepta
esos postulados como propios y necesarios.
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